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A s t u d y  o f  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  i n  Europe r e v e a l s  a 
numbur o f  i n c o n g r u e n c i e s ,  b o th  i n  r e f e r e n c e  t o  th e  o b j e c t  
and t o  t h e  methods o f  t h i s  d i s c i p l i n e .  Not o n ly  t h a t  
c r i t i c s  f a i l  t o  a g r e e  on a  d e f i n i t i o n  o f  c r i t i c i s m ,  b u t  
o f t e n  t h e y  t e n d  t o  c o n fu se  t h e o r y  w i th  h i s t o r y  o f  l i t e r ­
a t u r e ,  o r  w i t h  l i t e r a r y  h i s t o r y ,  and f i n a l l y  w i th  l i t e r ­
a r y  c r i t i c i s m ,
A c l o s e  e x a m in a t io n  o f  t h e  i d e a s  and t h e  a p p l i e d  
c r i t i c i s m  o f  J e a n  C h a p e la in  (1595-1^7^)»  which i s  th e  ob­
j e c t  o f  my r e s e a r c h ,  w i l l  c l a r i f y  t h i s  am bigu i ty , -  s t i l l  
p r e v a l e n t  among modem c r i t i c s .  C h a p e la in  r e p r e s e n t s  a 
c h a l l e n g e  t o  t h e  modem mind; he drws a  s h a r p  d e m a rc a t io n  
l i n e  be tw een  t h e  e r a  o f  " l i t e r a r y  t h e o r y " ,  which ex te n d s  
f rom A r i s t o t l e  t o  t h e  dawn o f  t h e  XVII**' c e n t u r y ,  and th e  
b e g i n n i n g  o f  c r i t i c i s m  p r o p e r ,  as  a c o g n i t i v e  and i n t e r ­
p r e t a t i v e  a r t .  As t h e  t h e o r e t i c i a n  o f  a  l i t e r a r y  d o c t r i n e  
he f o l lo w s  i n  t h e  f o o t s t e p s  o f  h i s  p r e d e c e s s o r  J .  C. S c a -  
l i g e r  ( 1^ 9^ - 1559) ;  a s  a  l i t e r a r y  c r i t i c ,  i n  h i s  owun r i g h t ,  
and i n  t h e  s e n s e  t h e  te rm e has  to d a y ,  C h a p e la in  has  g iv e n  
an  o b j e c t ,  a  new p e r s p e c t i v e  and a  s e n s e  t o  c r t i c i s m ,
C h a p e l a i n  b e l i e v e d  t h a t  t h e  c r i t i c  i s  a t  th e  same
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t im e  an a r t i s t ,  a w r i t e r  i n  th e  modem s e n s e .  He con­
s i d e r e d  as  th e  aim o f  c r i t i c i s m  an i n t e l l e c t u a l  c o g n i t i o n  
o f  t h e  l i t e r a r y  work.  While b e in g  a  c o n c e p tu a l  knowledge 
c r i t i c i s m  a v a i l s  i t s e l f  o f  th e  im a g in a ry ,  t h e  mytholog­
i c a l  and th e  h i s t o r i c a l  d a t a  a t  i t s  d i s p o s a l .
C h a p e la in  r e a l i z e d  im m ed ia te ly  t h a t ,  even  a t  t h i s  
e a r l y  s t a g e  ( 1630- 16^ 0 ) th e  c r i t i c i s m  i s  t o  r em a in  d i s ­
t i n c t  from l i t e r a r y  t h e o r y ,  and h i s t o r y .  The c r i t i c , '  p o s ­
s e s s i n g  th e  i n t e l l e c t u a l  backg round ,  i s  t o  examine h i s  ob­
j e c t ,  t h e  work i n  i t s e l f ,  t o  u n d e r s t a n d ,  t o  i n t e r p r e t  and 
t o  e v a l u a t e  i t .  He a g r e e s  w i th  th e  F rench  c l a s s i c s ,  know­
in g  t h a t  t h e r e  i s  n o th in g  which can o n v i a t e  th e  n e c e s s i t y  
o f  c r i t i c a l  judgem ent ,  and t h e  a e s t h e t i c  s t a n d a r d s  o f  t h e  
A r t  P o e t iq u e  a r e  a m u s t .  But he soon  l e a r n e d  n o t  t o  judge 
by a b s t r a c t  and h i s t o r i c a l  c a t e g o r i e s ;  t h e  g e n e r a l  human 
q u a l i t y  s t r e s s e d  by C h a p e la in ,  and common t o  t h e  most p e r ­
f e c t  works o f  th e  p a r t i c u l a r  p e r i o d s  and g e n r e s ,  which 
a lo n e  may p ro v id e  f o r  such  c a t e g o r i e s ,  can  be g ra sp e d  o n ly  
i n  i t s  p a r t i c u l a r  fo rm s ,  and i t s  e s s e n c e  e x p r e s s e d  i n  s i g ­
n i f i c a n t  t e rm s .
C h a p e la in * s  c r i t i c i s m ,  a l t h o u g h  s t i l l  s e e k in g  f o r  
a  s e n s e  and m ethods ,  shows t o  be i n  ag reem en t  w i th  th e  
X X ^  c e n t u r y ' s  •H o u v e l le  C r i t i q u e " ;  o f  c o u r s e ,  t h e  new 
t r e n d s  i n  c r i t i c i s m  have t h e i r  r o o t s  i n  th e  p a s t ,  u n d e r  
d i f f e r e n t  names, and r e p r e s e n t i n g  d i f f e r e n t  s t r u c t u r e s ;  
b u t  n o t  a l l  t h e  new d i r e c t i o n s ,  m a r x i s t ,  p s y c h a n a l y t i c ,
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f o r m a l i s t i c ,  s t r u c t u r a l i s t i c ,  e x i s t e n t i a l  and th e m a t i c  
have been  p r a c t i c e d  as  s u c h .
As a  c r i t i c  C h a p e la in  r e c o g n i z e d  t h a t  i n  f a c t  t h e  
p a s t  c u l m i n a t e s  i n  th e  p r e s e n t  and i s  i t s e l f  a l t e r e d  by th e  
p r e s e n t ,  t h a t  th e  w r i t e r ’ s e x p e r i e n c e  i s  f i n a l l y  concen­
t r a t e d  i n  h i s  work, t h a t  th e  work i t s e l f ,  l a  p r im a u te  de 
1 *o e u v r e , n o t  t h a t  o f  t h e  man who w ro te  i t ,  i s  th e  c i r t i c ’ s 
p r o p e r  c o n c e r n .  He a l s o  s t r e s s e d  th e  s t y l i s t i c  i n t e r p r e t ­
a t i o n ,  which a l lo w ed  him t o  i n f e r  a l s o  an a u t h o r ' s  " b i o ­
g ra p h y  o f  th e  mind and o f  th e  s o u l " .
The f u s i n g  o f  " l a  r a i s o n  e t  l a  f o i "  has  l e a d  Chape­
l a i n  t o  t h e  i d e a  o f  " c o n s c i e n c e " .  The i d e a  o f  c o n s c i o u s ­
n e s s  l e a d  him t o  an a n a l y s i s  o f  t h e  work a s  a m en ta l  u n i -  
v e r s ,  a s  a s e l f - c o n t a i n e d  world  where human e x p e r i e n c e  t a k e s  
shape  as  l i t e r a t u r e .  F o r  C h a p e la in  as  f o r  t h e  modem c i r t -  
i c s  o f  c o n s c i e n c e ,  l i t e r a t u r e  i s  a  d i f f i c u l t  b u t  p o s s i b l e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  r e a l i t y ,  and i t s  e x p r e s s i o n  i n  a u t h e n t i c  
and i n t e l e c t u a l i z e d  l a n g u a g e .
C h a p e l a i n ’ s g r e a t e s t  c o n t r i b u t i o n ,  which p o i n t s  be ­
yond th e  new c r i t i c i s m  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  i s  t h e  p r o j e c t i o n  
o f  t h e  l i t e r a r y  work a s  an  a u t h e n t i c  p r o j e c t i o n  o f  h i s  own
c o n s c i o u s n e s s ; t h e ;  t h e  work i s  now h i s  own. He r e c r e a t e s
•
t h i s  l i t e r a r y  work by s e e k i n g  t o  comrehend e x p e r i e n c e  and 
f r a m in g  i t  i n  l a n g u a g e .
INTRODUCTION
J e a n  C h a p e la in  r e p r e s e n t e  un moment p r i v i l e g i ^  dans 
1*E v o lu t io n  h i s t o r i q u e  de l a  l i t t e r a t u r e  f r a n g a i s e .  P a r  s a  
p o s i t i o n ,  p a r  s a  f o rm a t io n  i n t e l l e c t u e l l e  e t  p a r  l a  p e r s p i -  
c a c i t e  de son e s p r i t ,  i l  a  r e u s s i  a  im pr im er  une o r i e n t a ­
t i o n  n o u v e l l e  aux e s p r i t s  c r e a t e u r s  du XVII® s i e c l e .  P a r  
son  i n i t i a t i v e ,  s e s  e f f o r t s  e t  s e s  nombreuses c o n t r i b u t i o n s ,  
i l  a  t r a c £  l e s  s t r u c t u r e s  de b ase  du c l a s s i c i s m e  f r a n g a i s .
Pour  l a  p re m ie re  f o i s  dans l ' h i s t o i r e  de l a  l i t t e ­
r a t u r e  f r a n g a i s e ,  un homme de l e t t r e s  a eu 1 *i n t u i t i o n  p r e ­
c i s e  du moment l i t t e r a i r e ,  e t  a  o se  as sum er  l a  r e s p o n s a b i -  
l i t e  de d e f i n i r  u n e " p o e t iq u e "  q u i  i n t e g r e  t o u t  l ' a p p o r t  t h e -  
o r i q u e ,  d e p u i s  c e l u i  d * A r i s t o t e  a  c e l u i  de son epoque .  C ' e s t  
J e a n  C h a p e la in  q u i  a  e t a b l i  l e s  b a s e s  de l a  c r i t i q u e  l i t t e ­
r a i r e  p roprem en t  d i t e ,  en s e p a r a n t  l a  n o t i o n  de t h e o r i e  l i t ­
t e r a i r e ,  de " l ' A r t  P o e t i q u e " ,  de l a  n o t i o n  de jugement l i t ­
t e r a i r e .
P a r  s a  s i t u a t i o n  p r i v i l e g i e ,  p a r  son g e n ie  c r i t i q u e ,  
e t  s a  v a s t e  c u l t u r e ,  C h a p e la in  e s t  1*homme l e  p lu s  e lo q u e n t
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e t  l e  p lu s  i n f l u e n t  de son  temps en E urope .  D ' a u t r e  p a r t  
i l  e s t  important ,  dans l ’h i s t o i r e  de l a  c r i t i q u e *  beaucoup 
p lu s  p a r  ce q u ' i l  a r e j e t e  que p a r  ce q u ’ i l  a  g a rd e  dans l a  
d o c t r i n e  c l a s s i q u e  de l ’ a n c i e n  "A r t  P o e t i q u e " .  I I  a  r e u s s i  
a  l i b e r e r  l a  pensee  c r i t i q u e  de l a  c o n t r a i n t e  e x t e m e ,  p o u r  
l a  r e n d r e  d i s p o n i b l e  a  t o u t e  c r e a t i o n  n o u v e l l e .
Pour  coraprendre l a  c o n t r i b u t i o n  de C h a p e la in  a  l a  
c r i t i q u e  l i t t e r a i r e  des  t r o i s  d e m i e r s  s i e c l e s ,  e t  p o u r  s a i -  
s i r  l e s  a f f i n i t e s  de s a  pensee  e t  de s e s  methodes avec l a  
N ouvel le  C r i t i q u e ,  i l  e s t  n e c e s s a i r e  d 'e x a m in e r  l a  pensee 
c r i t i q u e  dans l a  l i t t e r a t u r e ,  du XVII® s i e c l e  a  nos j o u r s .
Pour  c e t t e  r a i s o n ,  j ' a i  d ^ ta c h e  du g rand  complexe de 
l a  l i t t e r a t u r e  l e s  t r o i s  g ran d es  e t a p e s  de l a  pensee  c r i ­
t i q u e :  1 .  l e  temps de l ’A r t  p o e t i q u e ,  q u i  e s t  s t r i c t e m e n t  
t h e o r i e  e t  d o c t r i n e ,  2 .  l a  c r i t i q u e  t r a d i t i o n n e l l e , de Cha­
p e l a i n  a  19^0, e n v i r o n ,  e t  3* l a  N ouve l le  C r i t i q u e .  Cet 
examen e s t  m otive  p a r  l a  p a r t i c i p a t i o n  d i r e c t s  ou i n d i r e c t e  
de C h a p e la in  a  ce s  t r o i s  n iv e a u x  c r i t i q u e s .  P u i s q u ’ i l  a 
resume l e  p r e m ie r  " l ’A r t  p o e t i q u e " ,  c ' e s t - a - d i r e  t o u t e  l a  
t h e o r i e  l i t t e r a i r e  a v a n t  l u i ,  en l ' a s s i m i l a n t , e t  p u i s q u ' i l  
a  fonde l e  deuxieme n iv e a u  e t  y a  p a r t i c i p e ,  e t  q u ’ i l  a  d£ -  
p a s s e  l a  c r i t i q u e  de son temps en t a n t  que sys tem s  c l o s  e t  
o b j e c t i f ,  i l  a  eu l a  v i s i o n  de c e r t a i n s  e lem en ts  de l a  Nou­
v e l l e  C r i t i q u e .
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L ' i n f o r m a t i o n  s u r  l a  v i e  e t  1*oeuvre de C h a p e la in  
n ' e s t  q u 'u n  t r a v a i l  de s y n t h e s e ,  de mSme l ' e x p o s e  de l a  
c r i t i q u e  t r a d i t i o n n e l l e , e t  c e l u i  de l a  N ouvel le  C r i t i q u e ;  
ce q u i  e s t  nouveau c ' e s t  une e v a l u a t i o n  de "C h a p e la in  C r i ­
t i q u e " ,  p a r  r a p p o r t  au XVII® s i e c l e  e t  p a r  r a p p o r t  a  l a  
N ouve l le  C r i t i q u e .  C ec i  nous c o n d u i r a  & p l a c e r  C h a p e la in  
au c e n t r e  de 1*e v o l u t i o n  de l a  pensee  c r i t i q u e .  Ce f a i s a n t ,  
non se u lem en t  nous r a p p ro c h e ro n s  l a  d o c t r i n e  c l a s s i q u e  de 
l a  N ouvel le  C r i t i q u e ,  mais nous e s s a y e ro n s  d ' a p p l i q u e r  cei>- 
t a i n s  p ro ced e s  de l a  d e m i e r e  a  1 *oeuvre  e t  a 1 ' a n a ly s e  c r i ­
t i q u e  p r a t i q u e s  p a r  un c l a s s i q u e .
Ce n ' e s t  pas l a  n o u v eau te  de l ' i d e e  q u i  compte dans 
c e t t e  e n t r e p r i s e ;  ce que nous e s p e ro n s  p r o u v e r  c ' e s t  une 
c e r t a i n e  "permanence" de l a  " c o n s c ie n c e  c r i t i q u e " ,  a  t r a -  
v e r s  l e s  v i c i s s i t u d e s  e t  l e s  t r a n s f o r m a t i o n s  s u b i e s  p a r  
l e  l a n g a g e •
CHAPITRE I  
LES PRCBLEMSS DE LA CRITIQUE
Ce c h a p i t r e , q u i  t r a i t e  de l a  c r i t i q u e  p roprem ent  
d i t e »  d o i t  c o n s t i t u e r  l ’ axe de s u p p o r t  de mon e t u d e ,  c a r  
c ’ e s t  p a r  r e f e r e n c e  a  l a  c r i t i q u e  c o n s i d e r e e  dans  s a  t o t a ­
l i t y  que ce t r a v a i l  a q u e r r a  son u n i t e .
Une f o i s  e t a b l i  l e  s e n s  du terrae de " c r i t i q u e "  i l  
s e r a  lo g iq u e  de c o n s i d e r e r  d ’ abord  l a  c r i t i q u e  t r a d i t i o n -  
n e l l e ,  p u i s ,  dans une deuxierae p a r t i e ,  l a  N ouve l le  C r i t i q u e .
Ce mot " c r i t i q u e "  p o s s e d e - t - i l  une d e f i n i t i o n  a c c e p -  
t e e ,  ou se  r e f e r e - t - i l  a  des  d e s c r i p t i o n s  de c e r t a i n s  a s ­
p e c t s  e t  raethodes c r i t i q u e s ?
S i  nous p renons  l e  XVII® s i e c l e  comme p o i n t  de d e p a r t ,  
nous c o n s t a t o n s  que dans ce s i e c l e ,  l a  c r i t i q u e  l i t t e r a i r e  
se  r e f e r a i t  aux q u a l i t e s ,  ou aux d e f a u t s  des  o e u v r e s ,  en 
l e s  c o n s i d e r a n t  comme l e  domaine des  v a l e u r s  e s t h e t i q u e s ,  
m ora les  e t  p h i l o s o p h i q u e s .  La c r i t i q u e  d e v i e n t  un i n s t r u ­
ment de j u g e n e n t .  C r i t i q u e r ,  c ’ e s t  r e c o n n a i t r e  dans l ' o e u v r e  
l a  p r e s e n c e  ou I ’ absence  d ’ une v a l e u r .  Ceci s o u s - e n t e n d  
1 ' e x i s t e n c e  de v a l e u r s  u n i v e r s e l l e m e n t  r e c o n n u e s ;  d 'o u  l a  
p r o l i f e r a t i o n  de "dogmes" l i t t e r a i r e s .
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P lu s  t a r d ,  au XIXe s i e c l e ,  l a  c r i t i q u e  l i b e r e e  de 
ce dogmatisme che rche  d*autreB p e r s p e c t i v e s  e t  a b o u t i t  a  
d i v e r s e s  o r i e n t a t i o n s :  h i s t o r i q u e ,  p sy c h o lo g iq u e  e t  p h i l o -  
s o p h iq u e .  L * in f lu e n c e  des s c i e n c e s  modemes se  f a i t  de 
p lu s  en p lu s  r e s s e n t i r ,  comme p a r  exemple chez S a i n t e -  
Beuve, T a in e ,  B r u n e t i e r e  e t  T h ib a u d e t .  Vers l a  f i n  du 
s i e c l e ,  deux nouveaux c o u r a n t s ,  q u i  ne p r e n d r o n t  l e u r  v e ­
r i t a b l e  im por tance  q u ' a  p a r t i r  de 1 9 5 0 » a p p a r a i s s e n t :  l e  
marxisme e t  l a  p s y c h a n a l y s e •
C ' e s t  s e u lem en t  avec l e  XXe s i e c l e  que l e s  d i f f e -  
r e n t s  c r i t i q u e s  commencent a  d e l i m i t e r  l e  bu t  e t  l e  do- 
maine de l e u r  a c t i v i t e .  P a r  exemple S a r t r e  a f f i r m e  que l a  
c r i t i q u e  d o i t  e x p l i q u e r  ce que l ' e c r i v a i n  a v o u lu  d i r e  e t  
j u g e r  1 ' oeuvre en f o n c t i o n  d 'u n e  c e r t a i n e  v a l e u r  p h i l o s o -  
phique  e t  m o ra le .  De meme, Maurice B lan ch o t  a f f i r m e r a  que 
l e  c r i t i q u e  n ' e s t  pas c e l u i  q u i  se  prononce s u r  l a  v a l e u r  
d 'u n e  oeuvre  e t  q u i  l ' e x p l i q u e ,  mais c e l u i  q u i  en  mani- 
f e s t e  l e  s e n s .
En f i n  de compte l e s  a l t e r n a t i v e s  de l a  c r i t i q u e  
sem b len t  e t r e  comprendre e t  j u g e r  1 ' o e u v re .
La c r i t i q u e  modeme e s t  l o i n  de se  l i m i t e r  a  l a  Nou­
v e l l e  C r i t i q u e .  Beaucoup de c r i t i q u e s  i n s i s t e n t  encore  
s u r  l e s  v a l e u r s  c l a s s i q u e s  e t  se  p o s e n t  comme t r a d i t i o n -  
n e l s  p a r  r a p p o r t  a  l a  N ouvel le  C r i t i q u e .
L ' o b j e t  de ce c h a p i t r e  e s t  d ' i d e n t i f i e r  l e s  d i f f e -  
r e n t e s  a t t i t u d e s  c r i t i q u e s  dans l e u r  s p e c i f i c i t e .
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1 .  La c r i t i q u e  t r a d i t i o n n e l l e
S i  nous p ren o n s  l e  XVIIe s i e c l e  comme p o i n t  de de­
p a r t  de l a  c r i t i q u e  l i t t e r a i r e ,  i l  e s t  n e c e s s a i r e  de f i x e r  
des  p o i n t s  de rep&re pou r  l ' e x a m e n  de l a  c r i t i q u e  c l a s s i q u e .  
Comme i l s  s o n t  k  l a  f o i s  l e s  p r i n c i p e s  e t  l * e s s e n c e  de l a  
d o c t r i n e  c l a s s i q u e ,  i l  f a u t  d*abord  l e s  f o rm u le r  d 'u n e  ma- 
n i e r e  a x i o m a t iq u e .
Depuis  A r i s t o t e ,  l e s  c r i t i q u e s  s ' a c c o r d e n t  a  c o n s i -  
d e r e r  t o u t e  forme d * a r t  comme une i m i t a t i o n  de l a  r e a l i t e :
E p ic  p o e t r y ,  t r a g e d y  and even comedy and d i ­
thy ram b ,  a s  w e l l  as  most o f  th e  music w r i t t e n  f o r  
th e  a u l o s  and th e  l y r e ,  a r e  a l l ,  t a k e n  as  a  whole,  
i m i t a t i o n s . !
La l i t t e r a t u r e  p lu s  p a r t i c u l i e r e r a e n t  done,  e s t  a u s s i  
une i m i t a t i o n ,  mais d i f f e r e n t e  des  a u t r e s  formes d ’ a r t ,  a 
cause  du " l a n g a g e " ,  son  s e u l  moyen d * e x p re s s io n s
There  i s  a l s o  a ty p e  o f  i m i t a t i o n  which u ses  
n o t h i n g  b u t  l a n g u a g e ,  e i t h e r  p l a i n  p rose  o r  m e t r i ­
c a l l y  a r r a n g e d  l a n g u a g e ,  which i s  a t  t im es  i n  one 
k in d  o f  m e tre  o r  a g a in  i n  s e v e r a l  i n t e r m in g le d  
m e t r e s .  Th is  ty p e  has  n e v e r  r e c e iv e d  a name; f o r  
we do n o t  have a common te rm  which would com prise  
b o th  t h e  S o c r a t i c  d i a l o g u e s  and th e  mimes o f  So- 
phron  and X enarchus ,  n o t  even i f  t h e y  sh o u ld  be 
w r i t t e n  i n  t r i m e t r i c ,  e l e g i a c ,  o r  o t h e r  m e t r e s . 2
^The P o e t i c s  o f  A r i s t o t l e , t r a n s .  by P r e s t o n  H. Epps 
(Chapel H i l l ;  The Univ .  o f  North  C a r o l .  P r e s s ,  1 9 ^ 2 ) ,  p .  1 .
2 I b i d .  p .  2
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Ce q u i  e s t  i m p o r t a n t  dans ce p assag e  e s t  pour  A r i s -  
t o t e  d ' a s s c c i e r  ce " ty p e "  d ' i m i t a t i o n ,  pour  l e q u e l  on n ' a  
pas t r o u v e  de nom, avec t o u t e s  l e s  a u t r e s  formes d ' a r t .
Mais,  ce d e s i r  d ' i m i t e r  l a  r e a l i t e ,  a sa n s  dou te  son  
fondement dans l a  n a t u r e  humaine.  Encore une f o i s ,  i l  f a u t  
f a i r e  a p p e l  a  A r i s t o t e s
Two c a u s e s ,  and n a t u r a l  ones t o o ,  seem gene­
r a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  r i s e  o f  th e  a r t  o f  p o e t r y :  
( 1 ) th e  n a t u r a l  d e s i r e  t o  i m i t a t e ,  which i s  p r e s e n t  
from ch i ld h o o d  and d i f f e r e n t i a t e s  man a s  the  most 
i m i t a t i v e  o f  th e  l i v i n g  c r e a t u r e s  as  w e l l  as e n a b le s  
him to  g a i n  h i s  e a r l i e s t  knowledge th ro u g h  i m i t a t i o n  
and (2 ) u n i v e r s a l  en joyment i n  i m i t a t i o n s .3
Le f a i t  que des l e  debu t  l e s  c r i t i q u e s  o n t  e n v i s a g e  
l a  l i t t e r a t u r e  comme i m i t a t i o n ,  d e n o te  a  l a  f o i s ,  l a  ne ­
c e s s i t y  que l 'homme s e n t  de s ' e x p r i m e r  p a r  des moyens q u i  
f o n t  1 *e x p e r i e n c e  e t  l a  pensee  huraaines p lu s  a c c e s s i b l e s ,  
e t  r en d  ega lem en t  p o s s i b l e  l e  p r o g r e s  de l a  c o n n a is s a n c e  de 
l a  r e a l i t e  e t  du monde. C’ e s t  c e t t e  d e m i e r e  f o n c t i o n  q u i  
donne a  l ’ a r t  s a  " r a i s o n  d ’ e t re^  e t  f a i t  que l e  b u t  de l ' a r t  
e s t  de communiquer c e t t e  r e a l i t e .
I I  e s t  v r a i  que l e  champion de c e t t e  d e r n i e r e  f o n c ­
t i o n  de l a  l i t t e r a t u r e  " d ' e n a i g n e r  en p l a i s a n t "  a  e t e  Ho­
race,** i m i t e  p a r  to u s  l e s  t h e o r i c i e n s  i t a l i e n s  de l a  Re­
^ The P o e t i c s  o f  A r i s t o t l e , p p .  5 - 6 .
H o r a c e ,  Ars P o e t i c a ,  t r a n s .  by Roscommon, n . d . p . 3 9 1 .
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n a i s s a n c e  e t  p l u s  t a r d  p a r  l e s  t h e o r i c i e n s  f r a n q a i s  du XVIIe 
s i e c l e *  I I  i n s i s t e  beaucoup s u r  ce melange de l * u t i l e  e t  du 
p l a i s a n t ,  a i n s i  que s u r  l a  v a l e u r  r e f o r m a t r i c i e  de l a  l i t t e ­
r a t u r e  a  t r a v e r s  l ' h i s t o i r e ;
O rp h e u s ,  i n s p i r e d  by more th a n  human power,
Did n o t ,  a s  p o e t s  f e i g n e d ,  tame savage b e a s t s ^
But men a s  l a w l e s s  and as w i ld  as th e y ,
And f i r s t  d i s u a d e d  them from rage  and b lo o d .
Thus when Amphion b u i l t  t h e  Theban w a l l ,
They f e i g n e d  the  s t o n e s  obeyed h i s  magic l u t e ;
F o e t s  t h e  f i r s t  i n s t r u c t o r s  o f  mankind,
B ro u g h t  a l l  t h i n g s  to  t h e i r  p r o p e r  n a t i v e  u s e ;
Some t h e y  a p p r o p r i a t e d  to  th e  gods ,
And some t o  p u b l i c ,  and some t o  p r i v a t e  ends ;  
P ro m iscu o u s  love  by m a r r iag e  was r e s t r a i n e d ,
C i t i e s  were b u i l t ,  and u s e f u l  laws were made;
So a n c i e n t  i s  t h e  p e d ig r e e  o f  v e r s e ,
And so  d e v in e  t h e  p o e t ' s  f u n t i o n . ^
De t o u t  ce que l e s  t h e o r i c i e n s  c l a s s i q u e s  o n t  e c r i t  
s u r  I ' o b j e t ,  l e s  p r i n c i p e s  e t  l e s  r e g i e s  de l a  l i t t e r a t u r e  
sous  s e s  a s p e c t s  v a r i e s ,  d eco u le  un c o rp s  e n t i e r  de doc­
t r i n e ,  d e v e lo p p e  pendan t  deux m i l l e s  a n s ,  e t  don t  l a  s y n -
t h e s e  raodeme e s t  l a  d o c t r i n e  du c l a s s i c i s m e  f r a n q a i s *
I I  e s t  i n u t i l e  d ' i n s i s t e r  i c i ,  en d e t a i l ,  s u r  1 *im i­
t a t i o n  de l a  n a t u r e ,  de l a q u e l l e  1 *homme c h e rc h e  a e x t r a i r e  
l a  v e r i t e ,  p o u r  des  b u t s  a  l a  f o i s  e s t h e t i q u e s  e t  u t i l i  -  
t a i r e s .  C ' e s t  l a  m aniere  don t  c e t t e  i m i t a t i o n  d o i t  se  f a i r e  
q u i  a  p a r t i c u l i e r e m e n t  p reoccupe  l a  c r i t i q u e  du XVIIe s i e c l e .  
L ' e c r i v a i n  d o i t  c h o i s i r  e t  p a r  son  ch o ix  d o i t  e t r e  g u id e  p a r
^ H o ra ce ,  Ars P o e t i c a , p .  391*
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l a  r a i s o n ;  c ' e s t  e l l e  q u i  e t a b l i t  l e s  deux p r i n c i p e s  ma- 
j e u r s  de l ' a r t :  l e  beau  e t  l ' u n i v e r s e l .  La meme r a i s o n  
q u i  a  c o n d u i t  l a  c r i t i q u e  aux p r i n c i p e s  de l ' a r t ,  l u i  im­
pose comme r e s u l t a n t e  n e c e s s a i r e  des  r e g i e s  a  d e c o u v r i r  e t  
a  s u i v r e  dans 1 *e x e c u t i o n  de 1 ' oeuvre  d ' a r t ;  t o u t  se  t i e n t  
comme dans un  o rg a n i s m e .  P a r  exem ple ,  l ' u n i t e  d ' a c t i o n  de­
r i v e  p o u r  l e  t h e a t r e  de l a  n a t u r e  mSrae de I ' o b j e t ,  q u i  
d ' a p r e s  A r i s t o t e  n ' e s t  a u t r e  que l ' a c t i o n  humaine; l e s  u n i ­
t e s  de temps e t  de l i e u  ne s o n t  a l o r s  que l e s  consequences  
r a i s o n n e e s  de l a  n a t u r e  de I ' o b j e t  e t  de l ' u n i t e  d ' a c t i o n .
L ' e v o l u t i o n  de l a  pensee  c r i t i q u e  q u i  a mene a  l a  
f o rm a t io n  du canon  des  p r i n c i p e s  e t  des  r e g i e s  c l a s s i q u e s ,  
a  t r a v e r s e  l ' a n t i q u i t e  g recq u e  e t  l a t i n e ,  a u s s i  que l a  Re­
n a i s s a n c e  i t a l i e n n e ,  p o u r  r e v i t i r  s a  forme d e f i n i t i v e  a  
p a r t i r  de J .  C. S c a l i g e r  e t  de J e a n  de La T a i l l e ;  ce d e -  
ve loppem ent  s e r a  examine en d e t a i l  seu le m e n t  dans 1 ' i n ­
f l u e n c e  que c e s  c r i t i q u e s  o n t  eu s u r  J .  C h a p e la in .
Pour  g a r d e r  une c e r t a i n e  p r o p o r t i o n  dans ce c h a p i t r e  
q u i  t r a i t e  de 1*ensemble de l a  c r i t i q u e  l i t t e r a i r e  en F ra n ce ,  
j e  v a i s  me b o m e r  a  s o u l i g n e r  l e  p r i n c i p e  q u ' A r i s t o t e  a con-  
s i d e r e  comme fondem ent de s a  d o c t r i n e s  l a  v r a i s e m b l a n c e . I I  
l u i  c o n s a c re  l e  c h a p i t r e  IX de son A r t  P o e t i q u e . V o ic i  c e t t e  
d o c t r i n e  c a p i t a l e  p o u r  l e  c l a s s i c i s m e :
I I  e s t  e v i d e n t  que 1 ' oeuvre  du p o e te  n ' e s t  pas  
de d i r e  ce  q u i  e s t  a r r i v e ,  mais ce q u i  a u r a i t  pu a r -  
r i v e r ,  ce  q u i  e t a i t  p o s s i b l e  s e l o n  l a  n e c e s s i t e  ou
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l a  v r a i s e m b l a n c e . En e f f e t ,  l ' h i s t o r i e n  e t  l e  po-  
e t e  rze d i f f e r e n t  pas en ce que l ' u n  p a r l e  en v e r s  
e t  l r a u t r e  en p r o s e . . .  La v r a i e  d i f f e r e n c e  e s t  que 
l* u n  d i t  ce q u i  e s t  a r r i v e ,  e t  1 *a u t r e  ce q u i  au -  
r a i t  pu a r r i v e r . . .  La p o e s ie  exprime en e f f e t  s u r -  
t o u t  l e  g e n e r a l  e t  l ' h i s t o i r e  l e  p a r t i c u l i e r .  Le 
p a r t i c u l i e r  e s t  ce que t e l  ou t e l ,  s u i v a n t  son c a -  
r a c t e r e ,  a u r a  d i t  ou f a i t ,  s e l o n  l a  n e c e s s i t e  ou l a  
v r a i s e m b l a n c e ;  c ’ e s t  l e  fond s u r  l e q u e l  l a  p o e s ie  
met e n s u i t e  des  noms p r o p r e s .  Le p a r t i c u l i e r  c ’ e s t  
ce q u ’ a  f a i t  A l c i b i a d e . . . °
Les c r i t i q u e s  de l a  p rem ie re  r a o i t i e  du XVTIe s i e c l e  
o n t  e s s a y e  d e  c o o rd o n n e r  deux des p r i n c i p e s  de l ' a r t ,  l ' i -  
m i t a t i o n  de l a  r e a l i t e  e t  1 ' i m i t a t i o n  des  a n c i e n s .  Le mo­
t i f  de c e t t r e  i m i t a t i o n  double  f u t  pour  eux 1 ' a d m i r a t i o n  
p o u r  l a  p e r f e c t i o n  a r U s q t i q u e ,  q u i  e s t  l a  consequence  n a -  
t u r e l l e  d ' u n  s e n t i m e n t  e s t h e t i q u e .  Ces e c r i v a i n s  v o u l u r e n t  
f o n d e r  ce p r i n c i p e  s u r  l a  r a i s o n ,  e t  pou r  c e l a  i l s  l e  j u s -  
t i f i e r e n t  e n  d i s a n t  que s i  l e  b u t  de l ' a r t  e s t  d ' i m i t e r  l a  
r e a l i t e ,  e l L e  e s t  en f a i t  i n i m i t a b l e  d i r e c t e m e n t ,  p a rce  
q u 'a u c u n  den  modeles q u ' e l l e  peu t  o f f r i t  ne p r e s e n t e  l e s  
t r a i t s  p a r f - a i t s  q u i  c o n s t i t u e n t  l e  b ea u .  I I  f a u t  f a i r e  un 
t r a v a i l  de c h o i x  e t  de c o m p o s i t io n .  S ’ i l  y a  eu en meme 
temps une i r x i t a t i o n  des  a n c i e n s ,  e l l e  s ' e s t  appuyee s u r  l e  
f a i t  que l e u r  v a l e u r  e t a i t  conf irm ee  p a r  l e  meme p r i n c i p e .
I I  f a u t  enco re  s o u l i g n e r  que ce p r i n c i p e  d ' i m i t a t i o n  
n ' e s t  pas  a v e u g l e ;  t o u s  l e s  t h e o r i c i e n s  on t  reconnu  l a  ne ­
c e s s i t e  du c h o i x .  L 'ab b e  d 'A u b ig n a c a  c l a r i f i e  c e t t e  p o s i -
La P o e t i q u e  d ' A r i s t o t e , t r a d ,  p a r  Egger ,  p .  192.
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t i o n  en d i s a n t :  " Je  ne veux  p r o p o s e r  l e s  a n c ie n s  pou r  mo- 
dfcles q u 'a u x  ch o ses  q u * i l s  ont  f a i t e s  r a i s o n n a b l e m e n t " •
I I  l i a i t  a i n s i  l a  r a i s o n  au p r i n c i p e  de 1 ' i m i t a t i o n .
P a rc e  que l a  f o n c t i o n  de l a  l i t t e r a t u r e  e s t  de com- 
m un ique r ,  I ’ o b j e t  q u ' e l l e  d o i t  e x p r im e r  e s t  l a  r e a l i t e  
soumise au c h o i x .  Pour  e x p r im e r  c e t t e  r e a l i t e  1*oeuvre  
d ' a r t  a b e s o i n  d 'u n e  forme,  q u i  d o i t  e t r e  l a  consequence 
n a t u r e l l e  de l ' a p p l i c a t i o n  des r e g i e s .
Les c r i t i q u e s  c l a s s i q u e s  o n t  t a n t  p a r l 6 de 1 ' im i­
t a t i o n  de l a  n a t u r e  q u ' i l  e s t  d i f f i c i l e  de s ' e n t e n d r e  s u r
Q
ce  que c ' e s t  que c e t t e  n a t u r e  a  i m i t e r .  Sain t-Evrem ond  
e n t r e  a u t r e s ,  pou r  ne c i t e r  que l u i ,  e s t  neanmoins d ' a c c o r d  
s u r  une d e s c r i p t i o n  g e n e r a l e .  S e lo n  l u i ,  1* i m i t a t i o n  d o i t  
d e g a g e r  des  t r a i t s  co n fu s  de l a  n a t u r e  ce q u i  f a i t  1 ' e s ­
s e n c e  de I ' o b j e t  e t  d o n n e r  une image p a r f a i t e  d 'u n  c a r a c -  
tfcre  dont  l a  r e a l i t e  nous p r e s e n t e  l ' e b a u c h e .  Le t r a i  c a -  
r a c t e r i s t i q u e  d o i t  e t r e  i s o l e  e t  degage pou r  s u b s i s t e r  s e u l .  
Les raouvements de l ' i m e ,  encore  c o n f u s ,  d o iv e n t  f a i r e  p la c e  
k  l ' o r d r e  n e c e s s a i r e  q u i  l e s  r e n d r a  co rap reh e n s ib le s  a  l ' e s -  
p r i t  du l e c t e u r .  L ' a r t i s t e  d o i t  doc constamment o rd o n n e r  e t  
mime f o r c e r  l a  n a t u r e  pou r  l a  mieux r e p r e s e n t e r .
?L*abb£ d 'A u b ig n a c ,  La P r a t i q u e  du T h e i t r e  (Amsterdaun: 
B e rn a rd ,  1 7 1 5 )$ P« 57•
Q
S a in t -E v re m o n d ,  De l a  P o e s i e . dans  Oeuvres (Londress  
J .  Tonson, 1711» 7 v o l . ) ,  v o l .  I I ,  pp .  119-127 .
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Les meme3 c r i t i q u e s  s o n t  ega lem ent  d ' a c c o r d  que l ' o -  
p e r a t i o n  l a  p lu s  d i f f i c i l e  dans 1 *i m i t a t i o n  c ' e s t  l e  c h o i x .  
I I  f a u t  a u t a n t  que p o s s i b l e  c h o i s i r  ce q u i  e s t  beau dans l a  
n a tu re , ,  ce q u i  e n t r a l n e  1 *a d h e s io n  de 1 ' e s p r i t  e t  du co e u r  
humains,  e t  l a i s s e r  de c 3 t e  ce q u i  e s t  b a s ,  g r o s s i e r  e t  
r aons trueux .  A i n s i ,  l e  b u t  f i n a l  e t a n t  d ' i n s t r u i r e  pour  
a i n e l i o r e r ,  i l  f a u t  p r e s e n t e r  l a  r e a l i t e  m e i l l e u r e  q u ' e l l e  ne 
l ' e s t r pou r  s t i m u l e r  1 *i m i t a t i o n  chez l e  s p e c t a t e u r  ou l e  
l e c t e u r .
C ec i  e x p l iq u e  que l e  v e r i t a b l e  o b j e t  de 1 ' oeuvre  
n ' e s t  pas l e  v a s t e  domaine de l a  n a t u r e ,  mais l 'hom m e,avec  
son  c a r a c t e r e ,  s e s  p a s s io n s  e t  s e s  moeurs .  Sa in t-Evrem ond 
resume l e s  vues  de s e s  co n te m p o ra in s i
Un d i s c o u r s  ou l ' o n  ne p a r l e  que de b o i s ,  de 
r i v i e r e s ,  de p r e s ,  de campagnes, de j a r d i n s ,  f a i t  
s u r  nous im p re s s io n  b i e n  i a n g u i s s a n t e , a  moins 
q u ' i l  n ' a i t  des  agrem ents  t o u t  nouveaux; mais ce 
q u i  e s t  de l ' h u m a n i t e ,  l e s  p e n c h a n t s ,  l e s  t e n d r e s s e s ,  
l e s  a f f e c t i o n s ,  t r o u v e n t  n a t u r e l l e m e n t  au fond de 
n o t r e  &me a  se  f a i r e  s e n t i r ;  l a  meme n a t u r e  l e s  p r o -  
d u i t  e t  l e s  r e q o i t ;  i l s  p a s s e n t  a i s e m e n t  des  hommes 
q u 'o n  r e p r e s e n t e  en des  hommes q u 'o n  v o i t  r e p r e ­
s e n t e r .  °
La r a i s o n  d e v i e n t  l e  c o r r e c t i f ,  e t  p a r f o i s  l a  me- 
s u r e  des a u t r e s  p r i n c i p e s  l i t t e r a i r e s ;  c ' e s t  a u s s i  l e  
p r i n c i p e  q u i  se p o s e r a  en a d v e r s a i r e  d e te rm in e  de 1 ' a r i s -  
t o t e l i s m e  e t  1 ' i m i t a t i o n  av eu g le  des a n c i e n s .  S c a l i g e r  au
9
De l a  P o e s i e , dans O eu v re s , v o l .  I I ,  p .  117*
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XVI® s i e c l e  a t t a c h e  un c e r t a i n  p o id s  a  l a  r a i s o n ,  mais i l  
en f a i t  un e lem en t  de l a  pensee  p lu t f i t  q u 'u n  p r i n c i p e  l i t ­
t e r a i r e . ^  L * i d e n t i f i e r  au XVIIe s i e c l e  aux a u t r e s  p r i n ­
c i p e s  c l a s s i q u e s ,  ce n * e s t  p o s s i b l e  que p a r  un a r t i f i c e  
d i a l e c t i q u e ,  p a rce  que ce p r i n c i p e  c o n t i e n t  en germe l a  ne­
g a t i o n  des  a u t r e s .  En f a i t ,  a p r e s  1600, l e  r e s p e c t  pour  l a  
t r a d i t i o n  e t  l e  p r i n c i p e  de 1 *a u t o r i t e ,  s o n t  subordonnes  a  
l a  r a i s o n .  Des 1660, C o r n e i l l e  e t  l e s  g rands  e c r i v a i n s  
c l a s s i q u e s ,  s ' i l s  d o i v e n t  c h o i s i r  e n t r e  A r i s t o t e  e t  l a  r a i ­
so n ,  c h o i s i r o n t  l a  d e m i & r e .  I I  f a u d r a i t  a j o u t e r  q u ' i l  s ' a -  
g i t  de c e t t e  r a i s o n  u n i v e r s e l l e ,  q u i  n ’ e s t  p o in t  s u j e t t e  au 
changement,  q u i  e s t  in d e p en d an te  du tem ps ,  du l i e u  e t  des 
moeurs,  e t  q u i  e s t  l e  c r i t e r e  d ’une b e a u te  u n i v e r s e l l e  e t  
6t e m e l l e .
La f o n c t i o n  de l a  r a i s o n  e s t  de g u id e r  1 ' im a g in a t io n  
i n d i v i d u e l l e  en l a  c o r r i g e a n t ;  c ' e s t  d ’ a p r e s  l a  s e u l e  r a i s o n  
q u 'o n  p r e t e n d  j u g e r  1 ' oeuvre  l i t t e r a i r e .  C ' e s t  done pour  
une e l i t e  q u ' e c r i r a  l e  po e te  c l a s s i q u e ,  pour  I'homme c u l t i v e ,  
pou r  l e  p u b l iq u e  r e s t r e i n t  d 'h o n n e t e s  g enc, , s e u l s  c a p a b le s  
d ' a p p r e c i e r  l e s  v r a i s  m e r i t e s  de l ' e c n v a i n .  De p l u s ,  c ' e s t  
l a  r a i s o n  q u i  a c o n d u i t  aux r e g i e s  e t  aux a u t r e s  dogmes c l a s ­
s i q u e s .  C ' e s t  se u lem e n t  p a r  l e s  g r a c e s  du s t y l e ,  de l a  s e n -  
s i b i l i t e ,  de l a  f a n t a i s i e  d e l i c a t e ,  e t  p a r f o i s  p a r  l ' e l a n  
de 1 ' im a g in a t io n  r i c h e  e t  feconde  que l e  c u l t e  r i g i d e  de l a
J u s l e s  C. S c a l i g e r ,  L ib e r  P o e t i c a e  Septem (Lyon: 
s .  e d . ,  1561) ,  l i b e r  6 .
r a i s o n  s e r a  hum anise ,
Les p r i n c i p e s  examines j u s q u ' i c i  n ' a u r a i e n t  pu s u f -  
f i r e  a  eux s e u l s  a  i n s t r u i r e  l e  p u b l i c  e t  l e s  e c r i v a i n s .  En 
l i t t e r a t u r e  i l  e s t  n e c e s s a i r e d b  j o i n d r e  a  l a  t h e o r i e  des 
c r i t i q u e s ,  1 *ense ignem en t  p r a t i q u e  des o u v r i e r s ,  e t  c e t  
ense ignem en t  nous e s t  donne sous l a  formes des  r e g i e s .  Pour  
6c l a i r e r  a  l a  f o i s  I ’ o b j e t  e t  1 ' im por tance  de ces  r e g i e s ,  
i l  s u f f i r a  de p a s s e r  en revue l e s  p lu s  e f f e c t i v e s d * e n t r e  
e l l e s .
La p rem ie re  r e g i e  e s t  c e l l e  de l a  v r a i s e m b l a n c e ; l a  
s o u rc e  en e s t  l e  p a rag rap h e  c i t e  du c h a p i t r e  IX de l a  Poe­
t i q u e  d ' A r i s t o t e ,  d 'o u  s e r o n t  i s s u e s  t o u t e s  l e s  fo rm u les  
d ev e lo p p ees  s u r  ce s u j e t  p a r  l e s  t h e o r i c i e n s  c l a s s i q u e s  e t  
mode m e  s •
En e s s e n c e ,  l e  v r a i s e m b la b l e  n ' e s t  pas  l e  r e e l ,  ou 
ce q u i  e s t ,  mais ce q u i  d e v r a i t  £ t r e .  Le b u t  e t a n t  de con-  
v a i n c r e ,  l e  v r a i s e m b l a b l e  c ' e s t  ce q u i  peu t  e t r e  c r o y a b le  
p o u r  un s p e c t a t e u r ,  ou pour  m l e c t e u r  donne.  C e t t e  r e g i e  
de l a  v r a i s e m b la n c e ,  q u i  d i s t i n g u e  l e  r e e l  du p o s s i b l e ,  a 
6t e  p r e c i s e e  s u r t o u t  p a r  C h a p e la in ,  q u i  l u i  a donne t o u t e  
s a  f o r c e  a  1 ' o c c a s io n  de l a  q u e r e l l e  du C id .
L 'ab b e  d 'A u b ig n a c ,  a  son t o u r ,  expose l a  p o s i t i o n  des 
c r i t i q u e s  c l a s s i q u e q  en e c r i v a n t  en 1657 •
Le v r a i  n ' e s t  pas l e  s u j e t  du t h e a t r e  p a rc e  
q u ' i l  y a b ie n  des  choses  v e r i t a b l e s  q u i  n ' y  d o iv e n t  
pas  I t r e  v u e s . . .  Le p o s s i b l e  ne s e r a  pas  a u s s i  l e
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s u j e t ,  c a r  i l  y  a  b i e n  des c h a se s  q u i  se  p eu v en t  
f a i r e . . .  q u i  p o u r t a n t  s e r a i e n t  r i d i c u l e s  e t  peu 
c r o y a b l e s  s i  e l l e s  e t a i e n t  r e p r e s e n t e e s . . .  i l  n ' y  a 
done que l e  v r a i s e m b l a b l e  q u i  p u i s s e  r a i s o n n a b l e -  
ment f o n d e r ,  s o u t e n i r  e t  t e r m i n e r  l e  poeme drama- 
t i q u e .  Ce n ' e s t  pas que l e s  ch o ses  v e r i t a b l e s  e t  
p o s s i b l e s  s o i e n t  b a n n ie s  du t h e a t r e ,  mais e l l e s  n ' y  
s o n t  r e c u e s  q u ' a u t a n t  q u ' e l l e s  o n t  de l a  v r a i s e r a -  
b l a n c e . l l
Une r e g i e  e s s e n t i e l l e  a  1*oeuvre l i t t e r a i r e ,  s u r  l a -  
q u e l l e  l e s  c l a s s i q u e s  on t  i n s i s t e  c ' e s t  l a  b i e n s e a n c e .  Le 
mot exprim e ce  q u 'o n  a p p e l l e  a u j o u r d ' h u i  "h a rm o n ie" ;  i l  
s ' a g i t  d 'u n e  p a r t  de l ' h a r m o n i e  i n t e r n e  de 1 ' oeuvre  e t  de 
1 *a u t r e  de l ' h a r m o n i e  e n t r e  1 ' oeuvre  e t  l e  p u b l i c  q u i  l ' a c -
c u e i l l e .  Les a n c i e n s  l ' o n t  i d e n t i f i e e  a  l a  n o t i o n  de con-
venance  m o ra le :  l e s  moeurs d o i v e n t  S t r e  bonnes ,  l e s  a c t i o n s  
r e p r e s e n t a e s  m o r a l e s :  r e s se m b la n ce  e n t r e  l a  c o n d u i t e  du 
personnage  e t  l a  t r a d i t i o n ,  a c c o rd  e n t r e  l e  c a r a c t e r e  e t  l a
s i t u a t i o n ,  e t  c o n s t a n c e  des  c a r a c t& r e s  a  t r a v c r s  1 ' o e u v re .
1 2En meme temps que J e a n  C h a p e la in ,  c ' e s t  La M esn ard ie re  
q u i  s ' e n  f a i t  l e  cham pion .  D 'une  m aniere  g e n e r a l e  on e s t  
c o n d u i t  a  une s o r t e  de r e a l i s m e  h i s t o r i q u e  encore  i n s u f f i -  
s a n t ,  mais d 'u n e  i n t e n t i o n  f o r t  n e t t e ;  l a  b i e n s e a n c e  depend 
du temps e t  du l i e u .  Quant a  l a  b ie n s e a n c e  e x t e m e ,  l e s  
c r i t i q u e s  recommandent un e q u i l i b r e  d i f f i c i l e  e n t r e  l e  v r a i  
e t  l e  goflt du p u b l i c .  E t a n t  donne q u ' i l  f a u t  e n t r a i n e r
^ " C i t e  p a r  Rene Bray ,  dans  La F o rm a t ion  de l a  d o c t r i n e  
c l a s s i q u e  en F ran ce  ( P a r i s :  H a c h e t t e ,  1 ^ 2 7 ) ,  p .  202.
•̂^L 'A r t  P o e t iq u e  ( P a r i s :  Denis Camusat,  16 3 9 ) .
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l ' a d h e s i o n  du p u b l i c  i l  f a u t  en e c a r t e r  t o u t  p ropos  deshon-  
n S t e ,  t o u t  s p e c t a c l e  p e n i b l e ,  pou r  ne pas ch o q u e r  e t  e l o i g ­
n e r  l e  l e c t e u r  ou l e  s p e c t a t e u r .
Ce q u ' i l  f a u t  s o u l i g n e r  c ' e s t  que l e s  b ie n s e a n c e s  
i n t e r v i e n n e n t  dans t o u t e s  le3  a u t r e s  r e g i e s ,  dont  aucune 
n ' e s t  v a l a b l e  s i  e l l e  ne s ' a c c o r d e  avec e l l e s .  C e t t e  r e g i e  
e s t  l a  p reuve  de l a  l o g iq u e  de 1 ' ensemble de l a  d o c t r i n e  
c l a s s i q u e ,  e t  de l a  s o l i d i t e  de c e t t e  c o n s t r u c t i o n .
E n f i n ,  l a  r e g i e  q u i  a f a i t  l a  p lu s  g rande f o r t u n e  
dans  l e  t h e S t r e ,  en se  g e n e r a l i s a n t  peu a  peu ,  e s t  l a  r e g i e  
des  t r o i s  u n i t e s j d ' a c t i o n  de temps e t  de l i e u .  Ces u n i t e s ,  
connues p a r t i e l l e m e n t  des  l e  XVIe s i e c l e ,  s ' i m p o s e n t  au
M e
XVII* s i e c l e  meme au p o i n t  que de norabreux t h e o r i c i e n s  
v e u l e n t  l e s  a p p l i q u e r  a  t o u s  l e s  g e n re s  l i t t e r a i r e s ,  t a n t  
e s t  f o r t e  c e t t e  i d e e s  que l ' e f f e t  maximum de l ' o e u v r e  d ' a r t  
ne s e r a  o b te n u  que p a r  l a  c o n c e n t r a t i o n .
Le jugem ent c r i t i q u e  base  s u r  l e s  r e g i e s  ne s a u r a i t  
S t r e  une s o r t e  de d e c r e t  c o n f e r a n t  ou r e f u s a n t  a  l ' o e u v r e  
une v a l e u r ,  don t  l a  c r i t i q u e  a u r a i t  p resq u e  1 ' i l l u s i o n  
d ' e t r e  l a  s o u r c e .  Ce jugement e s t  une r e c o n n a i s s a n c e ;  c r i -  
t i q u e r  c ' e s t  r e c o n n a i t r e  dans l ' o e u v r e  l a  p re s e n c e  ou 1 ' ab­
s e n ce  d 'u n e  v a l e u r .
Le c r i t i q u e  c l a s s i q u e  s a v a i t  que de l a  c u l t u r e ,  de 
l a  c o n s c ie n c e  de c e t t e  c u l t u r e  e t  de l a  com para ison  e n t r e  
l e s  o eu v res  n a i t  une com prehens ion  e t  une c e r t a i n e  s e n s i -
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b i l i t e ,  un e s p r i t  q u i  n * e s t  pas l e  p r i s o n n i e r  des  expe­
r i e n c e s  i n d i v i a u e l l e s , mais l e s  d e p a s s e .  Le s a v o i r  a u -  
q u e l  a b o u t i t  l a  r e f l e x i o n  c r i t i q u e  a  t r a v e r s  l e s  r e g i e s ,  
s * i l  ne f o u r n i t  pas  l e s  normes d e f i n i t i v e s  de l a  l i t t e -  
r a t u r e ,  donne neanmoins une p e r s p e c t i v e  des  d i f f e r e n t s  
o r d r e s  e t  v a l e u r s .
Tout exame1 e s t h e t i q u e  de l a  c r i t i q u e  du XVIIe s i e c l e  
a b o u t i t  a  une c o n c l u s i o n  p r a t i q u e :  i l  y  a  une n a t u r e  de l a  
l i t t e r a t u r e  q u i  se  degage de 1 *ensemble des o eu v res  e t  q u i  
f a i t  que l* o n  p eu t  p a s s e r  de l ' u n e  a  1 *a u t r e ;  1 *e x p e r i e n c e  
des  o eu v re s  e s t  une chose q u i  c o n d u i t  a  1 *e x p e r i e n c e  des 
o eu v res  f u t u r e s .  S ' i l  e s t  v r a i  que l a  s e n s i b i l i t e  s ’ a f f i n e ,  
que l e  goflt p r o g r e s s e ,  que c e r t a i n s  c r i t i q u e s  s o n t  r a e i l -  
l e u r s  c o n n a i s s e u r s  que d ' a u t r e s ,  c e l a  i rap l ique  l a  v e r i t e  e t  
1 *o b j e c t i v i t e  des  v a l e u r s  l i t t e r a i r e s ,  e t  l a  p o s s i b i l i t y  de 
l e u r  corapara ison e t  de l e u r  h i e r a r c h i e .
L * e s t h e t i q u e  e s t  une des  p e r s p e c t i v e s  de l a  c o n s c ie n c e  
c r i t i q u e  q u i  ne rompt pas  completement avec l e  p a s s e ,  e t  
q u i  p e u t  s ' a d a p t e r ,  dans une c e r t a i n e  n e s u re  a u s s i ,  a  l a  
r e f l e x i o n  c r i t i q u e  m odem e.
Les c r i t i q u e s  modemes l u i  r e c o n n a i s s e n t  a. l a  f o i s ,  
d e s  m e r i t e s  e t  des  d e f a u t s ;  parmi eux ,  P ic o n  a f f i r r a e :
S i  une e s t e t i q u e  e s t  p o s s i b l e ,  e l l e  d o i t  t e n i r  
compte a  l a  f o i s  de l ' a n t i n o i n i e  des v a l e u r s  e t  de 
l e u r  e q u iv a le n c e  dans 1 *a u t h e n t i c i t e .  I I  e s t  e g a l e -  
ment v a i n  a  d e f i n i r  en pensee  une b e a u t e  q u i  ne s ' i n -  
c a m e  en aucune oeuvre  - -  e t  ne p eu t  s ' i n c a m e r  —
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c e c i  e s t  une b e a u te  so u rd e  a  t o u t e s  l e s  v o ix  q u i  ne 
l u i  s o n t  pas a c c o r d e e s .
. . .  A l a  d i f f e r e n c e  de l a  v e r i t e  t h e o r i q u e , 
l * u n i v e r s a l i t e  h i s t o r i q u e ,  e s t h e t i q u e ,  n ' e x c l u t  pas 
l e s  c o n t r a d i c t o i r e s .  U n i v e r s e l l e s , l e s  v a l e u r s  du 
jugement s o n t  p o u r t a n t  i n f i n i m e n t  d i v e r s e s ,  in c o h e -
r e n t e s ,  i n a c c o r d e e s . ^
De ce p o i n t  de v u e ,  l e  XVII® s i e c l e  d o i t  S t r e  c o n s i ­
d e r s  comrae l e  p o i n t  de d e p a r t  de l a  c r i t i q u e  l i t t e r a i r e .  Le 
c l a s s i c i s m e  meme e s t  devenu p a r  l a  d e f i n i t i o n  de s a  d o c t r i n e  
e t  de se s  m ethodes ,  une c r i t i q u e  au p l e i n  s e n s  du mot de c r i ­
t i q u e  e s t h e t i q u e . ^
La q u e s t i o n  de l a  n e c e s s i t e  d 'u n " c o r p s  de c r i t i q u e " ,  
de c o n n a i s s e u r s  e t  d ' a r b i t r e s ,  s ' e t a i t  d e j a  posee au debu t  
du XVII® s i e c l e »  a i n s i ,  A n to ine  Adam c o n s t a t e  que:
L * a u t o r i t e  e x e rc e e  longtemps p a r  B a lz a c ,  Chape- 
l a i n  e t  C o n r a r t  a v a i t  impose au mouvement des  
l e t t r e s  f r a n q a i s e s ,  s in o n  l a  c o n t r a i n t e  d 'u n e  t y -  
r a n n i e ,  du moins une a u t o r i t e  communement a c c e p t e e .  
D 'ou  1* im p re s s io n  d ' u n i t e ,  q u i  se  degage de n o t r e  
l i t t e r a t u r e  pendan t  ces  v i n g t  ans (1 6 3 0 -1 6 5 0 ) .  D*ou 
1 *absence  de po lem iques  i m p o r t a n t e s ,  e t  une s o r t e  
d ' u n a n i m i t e  dans l ’ a f f i r m a t i o n  des p r i n c i p e s  e t  
l ' a p p r e c i a t i o n  des o e u v r e s .  ^
C ' e s t  p e u t - e t r e  a  cause  de l a  f o r c e  avec l a q u e l l e  
c e t t e  a u t o r i t e  s ’ e x e r g a i t  dans l e  domaine des  l e t t r e s  
q u 'u n  e c r i v a i n  o b sc u r  comme U rba in  Chevreau p o u v a i t  a l o r s ,  s i
1 3  ••^G ae tan  P ic o n ,  L, S c r i v a i n  e t  son Ombre ( P a r i s :  G al-  
l i m a r d ,  1953)* PP» 119 e t  121.
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H e n r i  P e y re ,  Q u * es t -ce  que l e  C l a s s i c i s m e ? E d i t i o n  
re v u e  e t  augmentee ( P a r i s :  A .-G .  N i z e t ,  I 905) ,  pp. 2 1 -3 ? .
^ A n t o i n e  Adam, H i s t o i r e  de l a  L i t t e r a t u r e  F r a n c a i s e  
au XVII® S i e c l e  ( P a r i s ,  Donat ,  1955’. 5 v o l . ) ,  v o l .  I I ,  p .  165.
l * o n  en c r o i t  Adams
. . .  dans  s e s  q u e lq u e s  l e t t r e s  e c r i t e s  v e r  1655» 
f i x e r  l e s  i d e e s  d i r e c t r i c e s  de l a  c r i t i q u e  c l a s s i q u e  
Avec c e t t e  p r e c i s i o n  e t  c e t t e  r i g u e u r  q u i  ne v o n t  
p e u t - e t r e  pas  s a n s  une c e r t a i n e  r a e d i o c r i t e  d ' e s p r i t ,  
i l  o p p o s a i t  l e  bon e t  l e  mauvais  p a r t i .  D*un c o t e  
M alherbe ,  M ainard ,  C h a p e la in ,  M a l l e v i l l e • De 1 ' a u t r e  
B o r d i e r ,  Du L o t ,  M a i l l e t ,  d 'A sso u c y ,  N eufgerm ain .  
D*un c 3 t e  B a lz a c ,  de l ’ a u t r e  V o i tu r e  e t  C o s t a r .  D*un 
c 8t e  l 'A c a d e m ie ,  de 1*a u t r e  T h e o p h i l e .  Sur  l e  t o u t ,  
un s e u l  g rand  p r i n c i p e ,  e t  q u i  s u f f i t  a  t o u t s  1 *ima­
g i n a t i o n  soumise a  l a  r a i s o n ,  l a  r a i s o n  r e c t i f i e s  
p a r  l ' a r t . . .  I I  e s t  du raoins l e  p re m ie r  q u i  l * a i t  
expose dans s a  r i g u e u r .  I I  a du re  j u s q u ’ a  nos j o u r s  
sous  c e t t e  forme r i g i d e ,  g r o s s i e r e ,  q u i  impose a  l a  
l i t t e r a t u r e  l e  dogmatisme d*une o r t h o d o x i e .16
I I  y a l e  l i e u  de s o u l i g n e r  i c i  l e  r S l e  dominant 
q u ' o n t  joue  a v a n t  C hevreau ,  C h a p e la in  e t  Guez de B a lz a c ,  
q u i  on t  eu non se u lem e n t  1 *i n t e l l i g e n c e , mais a u s s i  l a  v i ­
s i o n  de l a  c r i t i q u e  c r e a t r i c e  de l ' a v e n i r .  On p o u r r a i t  
mime n o t e r  que l e u r  dogmatisme se  m a n i f e s t a i t  p l u t S t  comme 
j u s t e s s e  d ' e s p r i t  e t  c o n v i c t i o n ,  que comme t y r a n n i e  e t r o i t e  
I I  y a u r a i t  l i e u  de r e v e n i r  au c l a s s i c i s m e  e t  de l e  
r e p e n s e r .  Du p o i n t  de vue de l a  c r i t i q u e  p r a t i q u e e  p a r  
C h a p e la in  e t  B a lz a c ,  l e s  r e g i e s  ne s o n t  pas  g a r a n t i e  de 
l ' u n i v e r s a l i t e  e t  de 1 *i n t e m p o r a l i t e  d 'u n e  o e u v re .  I I  f a u -  
d r a i t  que s e u l e  une c r i t i q u e  l i e e  a  une r e e v a l u a t i o n  du 
s t y l e  p e rm e t te  de r e d e c o u v r i r  l e  c l a s s i c i s m e  en ce q u * i l  
a  de v i v a n t  e t  de p ro fo n d ,  comme un mouvement de d e p a s s e -  
ment c o n t i n u e l .
^ H i s t . de l a  L i t . F r a n q a i s e  au XVII* S i e c l e . 
v o l .  I I ,  p .  167.
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On t r o u v e r a  t o u t  au lo n g  de l a  l i t t e r a t u r e  f r a n -  
g a i s e  l e  theme fundam en ta l  e t  c o n t r a d i c t o i r e  de l ' e c r i v a i n  
q u i  r§ve d ’ e c r i r e  pou r  t o u s ,  q u i  se  p l a i n t  de n ' S t r e  com- 
p r i s  que de peu de monde, e t  se  proclame c l a s s i q u e  en me- 
p r i s a n t  l a  f o u le  des  l e c t e u r s .  Le c l a s s i c i s m e ,  des  s e s  
o r i g i n e s ,  s ' e s t  d e f i n i  en s * o p p o s a n t ,  s e l o n  C h a p e la in ,  
mime a  son  raodele c r i t i q u e ,  A r i s t o t e ,  e t  aux g e n e r a t i o n s  q u i  
l ' o n t  s u i v i .  E n f i n ,  avec B o i l e a u ,  l e  c l a s s i c i s m e ,  apr&s 
s ' S t r e  d e f i n i  fo rm e l le m en t  dans l e s  r e g i e s ,  p r e t e n d r a  d i e ­
t e r  l e  co n ten u  de ce q u 'u n  e c r i v a i n  p e u t  m e t t r e  de soi-meme 
e t  du monde dans son o eu v re ;  l a  c r i t i q u e ,  a  p a r t i r  de Boi­
l e a u ,  peu t  S t r e  c o n s id e r e e  p lu s  ou moins dogmatique » sous 
p r e t e x t e  d ’ u n i v e r s a l i t e .
S e lo n  M. D ieguez ,  B o i le a u  e s t  l e  c r i t i q u e  b o u rg e o is  
p a r  e x e l l e n c e :
D 'a b o rd ,  i l  f a l l a i t  o s e r  e t r e  f r a n g a i s ,  e t  Boi­
l e a u ,  b o u rg eo is  de P a r i s ,  g rognard  a v a n t  l a  l e t t r e ,  
a v a i t  a s s e z  mauvais  c a r a c t e r e  pour  o s e r .  D’ humeur 
in d ep en d an te  e t  b ru s q u e ,  se  m e f ia n t  d ' i n s t i n c t  de ce 
q u i  n ' e s t  pas c l a i r ,  un peu e t r o i t  e t  sommaire dans 
s a  p h i l o s o p h i e ,  t r e s  c o n f i a n t  en s o i  e t  sf lr  de son 
bon goflt ,  f r a n c  e t  meme ru d e ,  a i n a n t  l a  r a i l l e r i e ,  
l * o e i l  e x e r c e  a  demasquer  l e  r i d i c u l e ,  e ' e s t  b i e n  un 
b o u rg e o is  de v i e i l l e  s o u c h e .^ ?
C ' e s t  p e u t - e t r e  a  p a r t i r  de c e t  e s p r i t  b o u rg e o i s  
q u 'o n  e s t  a r r i v e  a  l a  c o n c l u s i o n  qu*en m a t i e r e  l i t t e r a i r e ,  
l e  jugement a  l u i  s e u l  ne fonde aucune c r i t i q u e .  Le jugement
^ M a n u e l  de D ieguez ,  L * S c r iv a in  e t  son Langage 
( P a r i s :  G a l l im a rd ,  l$-60),  p .  31 .
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e s t  un de te rm in ism e  de l a  r a i s o n  e t  ce n ' e s t  pas  l a  r a i s o n  
s e u l e  q u i  s a i s i t  l a  s i g n i f i c a t i o n  des oeu v res  l i t t e r a i r e s ;  
c e t t e  s a i s i e  e s t  l e  f a i t  d*une s e n s i b i l i t e  q u i  s ' a p p e l l e  
l e  g o i l t .  A l ' e p o q u e  c l a s s i q u e ,  i l  f a u t  se g a r d e r  de con-  
fo n d re  des  n o t i o n s  a u s s i  d i f f e r e n t e s  que 1* i n t e l l i g e n c e , 1 a  
l o i  morale e t  l e  goil t ;  mais l e  goilt e t a n t  h i s t o r i q u e ,  e s t  
soumis aux c o n t r a d i c t i o n s  de l a  n a t u r e  humaine,  c o n t r a d i c ­
t i o n s  a u q u e l l e s  l a  c r i t i q u e  ne t r o u v e r a  jam ais  de s o l u t i o n *  
N ec essa i re m e n t  a l o r s ,  l ' e s p r i t  c l a s s i q u e ,  p a s s e  p a r  l ' i n -  
t r a n s i g e a n c e  b o u rg e o is e  de B o i l e a u ,  es tcondamne dans l a  
d u r e e ,  a  l ' e c h e c ;  l ' e s p r i t  m a n i f e s t e  a  t r a v e r s  l a  cons­
c i e n c e  a p p e l l e  l a  m u ta t io n .
Je  me s u i s  s e r v i  de c e t t e  a r g u m e n ta t i o n  pour  oppo- 
s e r  d em o n s t ra t iv em e n t  deux e lem en ts  f o n c t i o n n e l s  de l a  
c r i t i q u e  c l a s s i q u e ,  1*o b j e c t i v i t e  fondea s u r  l a  r a i s o n ,  e t  
l a  s u b j e c t i v i t e  q u i  commence a  d e p a s s e r  1*a f f e c t i v i t e  du 
gofi t ,  e t  se d i r i g e  v e r s  une p r i s e  de c o n s c ie n c e  des  r e l a ­
t i o n s  e n t r e  1*oeuvre l i t t e r a i r e  c o n d i t i o n n e e  p a r  son  m i l i e u ,  
e t  son s e n s .
C ' e s t  a  ce moment de I ' h i s t o i r e  l i t t e r a i r e  qu*on a 
s e n t i  que l a  c r i t i q u e  comporte un d eg re  de com prehens ion  
e t  un e s p r i t  c r e a t e u r .
Mais d e p u i s  S c a l i g e r  e t  C h a p e la in ,  s a v o i r  c o n s t r u i r e  
e t  s a v o i r  i n s t r u i r e  s o n t  deux a u t r e s  f o n c t i o n s  de l a  c r i ­
t i q u e ,  c e l l e s  que s e u l e  l a  g rande  i n t u i t i o n  de l* ag e  c l a s ­
s iq u e  p o u v a i t  l u i  a s s i g n e r .  S i  f a i r e  de I ' h i s t o i r e  l i t t e -
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r a i r e  c ' e s t  e n r e g i s t r e r  un o r d r e  h i s t o r i q u e ,  f a i r e  de l a  
c r i t i q u e  s i g n i f i e  c r e e r  un o r d r e ,  ou p l u t f i t ,  en lan g ag e  
m odem e,  c r e e r  des  s t r u c t u r e s  c o n s t i t u a n t  un o r d r e ,  r e a ­
l i s e  dans l ' u n i t e  de s e n s  de 1 ' o eu v re ;  a  c e t t e  e p o q u e - l a  
c e t t e  u n i t e  se  t r a d u i s a n t  p a r  l e  s a v o i r  c o n s t r u i r e  e t  i n -  
s t r u i r e .
Le XVIII® s i e c l e  ne f a i t  q u ' a c c e n t u e r  l e  regne  des 
r e g i e s  e t  de l a  d o c t r i n e  c l a s s i q u e  en g e n e r a l ;  a i n s i ,  l e  
dogmatisme des  v a l e u r s  e s t h e t i q u e s  du XVII® s i e c l e  se  r e -  
t r o u v e  chez  V o l t a i r e  q u i  d e f i n i t  l e  beau p a r  l e  sub l im e 
e t  l e  s im p l e .
S ' i l  n ' y  a  pas  d ' o r i g i n a l i t e  dans ce domaine de l a  
pensee  c r i t i q u e ,  i l  y a  t o u t  de merae de n o u v e l l e s  p e r s ­
p e c t i v e s  o u v e r t e s  p a r  l ' e s p r i t  p h i l o s o p h i q u e .
M armontel ,  q u i  v i t  dans ce s i e c l e  de d e f i n i t i o n s  
p h i l o s o p h i q u e s , e t  q u i  a  son  t o u r  v e u t  d e f i n i r  l e  goilt 
p o u r  l ' E n c y c l o p e d i e , ne p eu t  que donner  une apparence  de 
d e f i n i t i o n  du c a r a c t e r e  du goi l t :  "ce  t a c t  de l '&me, c e t t e  
f a c u l t e  in n ee  ou a c q u i s e  de s a i s i r  e t  de p r f e r e r  l e  beau ,
*1 8esp ece  d * i n s t i n c t ,  q u i  juge l e s  r e g i e s  e t  q u i  n ' e n  a  p o i n t .
A l b e r t  T h ib a u d e t ,  exam inan t  l e s  c o n c e p t io n s  c r i ­
t i q u e s  de l ' A r t  P o e t iq u e  de idarmontel ,  s o u l i g n e  1 ' o p in io n
^■Ql*Iarmontel, 1 ' a r t i c l e  "Goil t" ,  dans l ' E n c y c l o p e d i e , 
ed .  D id e r o t  ( P a r i s :  s .  e d . ,  1857)*
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que c e t  e c r i v a i n  du XVIIIe s i e c l e  se  f a i s a i t  de l a  c r i ­
t i q u e  c l a s s i q u e :
Nous r e t r o u v o n s  l a  l i g n e e  de C h a p e la in  e t  de 
B o i l e a u :  l e  c r i t i q u e  e s t  l*honme q u i  c o n n a i t  l a  na­
t u r e  p ro p re  de chaque g e n r e ,  l e s  r e g i e s  que ce genre  
d o i t  i n s p i r e r ,  l e s  c o n d i t i o n s  a u q u e l l e s  1*oeuvre 
d o i t  s a t i s f a i r e  p o u r  se  t r o u v e r  en c o n f o r m i te  avec 
l u i .  Mais c e t t e  t h e o r i e  rem o n tan t  p lu s  l o i n  que 
C h a p e l a i n . . .  c i r c u l e  p a r  t o u t e  l ' a n t i q u i t e . ^ - 5
I I  y  a eu t o u t  de meme un moment p r i v i l e g i e  au m i l i e u
du XVIIIe s i e c l e ,  q u i  f u t  remarque p a r  S a i n t e - B e u v e :
Avant D i d e r o t ,  l a  c r i t i q u e  en F rance  a v a i t  e t e  
e x a c t e ,  e l e g a n t e  e t  e x q u i s e  avec f e n e l o n ,  co p ie u se  
e t  f i n e  avec  B a y le ,  ho n n e te  e t  u t i l e  avec R o l l i n .  
Mais n u l l e  p a r t  e l l e  n * a v a i t  e t e  v i v e ,  feconde  e t  
p e n e t r a n t e ,  e t ,  s i  .je p u i s  d i r e ,  e l l e  n * a v a i t  pas 
t r o u v e  son  ame. Ce f u t  D id e r o t  q u i ,  l e  p r e m i e r ,  l a  
l u i  d o n n a . . .  C *es t  a  l u i  que r e v i e n t  l* h o n n e u r  d*a-  
v o i r  i n t r o d u i t  l e  p r e m ie r  chez nous l a  c r i t i q u e  f e ­
conde des b e a u t e s ,  q u ' i l  s u b s t i t u a  a  c e l l e  des  de -  
f a u t s .20
Un a n c i e n  ami de T h ib a u d e t ,  Gustave R u d le r ,  s ' i n t e -  
r e s s a n t  aux modes q u i  se  s o n t  d ev e lo p p es  dans l e s  r e c h e r c h e s  
c r i t i q u e s  a  p a r t i r  de ce s i e c l e ,  e s t  a r r i v e  a  f o r m u l e r  une 
t h e o r i e  d es  c a u s e s  dom inan tes  dans ce domaine.  Ce q u ' i l  a 
pu c o n s t a t e r  r e p r e s e n t e  une s y n th e s e  des  i d e e s  que l a  c r i ­
t i q u e  t r a d i t i o n n e l l e  a v a i t  i n c o r p o r e e s ,  e t  a c c e p t e e s  comme 
p r i n c i p e s  de base  de l ' a c t i v i t e  c r i t i q u e :
La c r i t i q u e  n ' e s s a i e  pas s eu lem en t  de r e s t i t u e r  
e t  de d e c r i r e  l e  p a s s e .  E l l e  e s s a i e  de l e  comprendre
vue
^ P h y s i o l o g i e  de l a  C r i t i q u e  ( P a r i s :  La N ouvel le  Re- 
t i q u e T T ^ J o T T  PP» 7-t i .
^ ° I b i d .  p .  118 .  C i t e  p a r  T h ib a u d e t .
2k
e t  a  l ' e x p l i q u e r ,  c ' e s t - a - d i r e  de t r o u v e r  l e  comment 
e t  l e  p o u rq u o i ,  l e  mecanisme e t  l a  cause  des pheno-  
menes l i t t e r a i r e s . 21
M ais ,  i l  y a  eu  un e c r i v a i n  au XVIIIe s i e c l e  q u i  
s ' e s t  v r a im e n t  a f f r a n c h i  des e n t r a v e s  du code de l a  pensee 
c l a s s i q u e  e t  s ' e s t  o u v e r t  a  une n o u v e l l e  p e n s e e ;  c * e s t  J . J .  
R ousseau .  Avant d ' e t r e  c r i t i q u e  i l  e s t  r o m a n c i e r , c r e a t e u r .  
I I  a  r e u s s i  non se u le m e n t  en  d e p i t  des  r e g i e s ,  mais c o n t r e  
e l l e s .  I I  a f o r c e  l a  c r i t i q u e  a  se j u g e r  e l le -m em e,  a  dou- 
t e r  pour  l a  p re m ie re  f o i s  de son  dogmatisme. I I  a  e t e  l e  
p r e m ie r  q u i  a i t  f a i t  t r i o m p h e r  en c r i t i q u e  l a  n o t i o n  du r e -  
l a t i f .  Rousseau  ne ch e rc h e  pas 1*homme en l u i ,  mais son 
p ro p re  moi.  I I  ne s ' i n t e r e s s e  pas  a  ce q u i  e s t  g e n e r a l  
en  l u i ,  mais  a  ce q u i  e s t  i n d i v i d u e l  e t  u n iq u e .  P a r  conse ­
q u e n t ,  i l  n ' y  a p l u s  de modele i d e a l  de g e n r e s ,  n i  de r e -  
c e t t e s  ou de p ro c e d e s  p o u r  r e a l i s e r  ce modele .  Les r e g i e s  
n ' o n t  p lu s  de s e n s .  En m a t i e r e  de jugement l e  sen s  i n d i v i ­
d u e l  rem place  l e  sens  commun. Rousseau n ’ e s t  pas a r r i v e  a 
p r o c la m e r  l a  p r im a u te  de 1 ' o eu v re ,  mais i l  a f a i t  de l * i n -  
d i v i d u  l a  mesure de t o u t e s  c h o s e s .
La c o n t r i b u t i o n  de Rousseau va  r e v o l u t i o n n e r  l a  pen­
see  c r i t i q u e  pou r  l e s  deux s i e c l e s  s u i v a n t s , e t  r e s t e  l a  
p lu s  o r i g i n e l l e  de l a  l i t t e r a t u r e  du XVIIIe s i e c l e .
2^Gustave R u d le r ,  Les Techn iques  de l a  C r i t i q u e  e t  
de l * H i s t o i r e  L i t t e r a i r e  (Oxford:  Univ. P r e s s ,1^23 J » p . J 5 - 1 .
La l i a i s o n  e n t r e  l a  c r i t i q u e  dogmatique du XVIIe 
s i e c l e  e t  c e l l e  du XIXe s i e c l e  a e t e  e t a b l i e  p a r  La Harpe
H
e t  N iz a rd .  Dans ce s i e c l e  q u i  a engendre  l a  c r i t i q u e  t r a -  
d i t i o n n a l i s t e "  p ropre raen t  d i t e ,  l e  c r i t i q u e  va  t e n t e r  de 
d e c o u v r i r  a  l a  l i t t e r a t u r e  une p e r s p e c t i v e  s e r i e u s e ,  s a t i s -  
f a i s a n t e ,  q u i  ne s o i t  p l u s  une p e r s p e c t i v e  de jugeraent e s ­
t h e t i q u e .  La n a i s s a n c e ,  dans ce s i e c l e ,  d ’une c r i t i q u e  
h i s t o r i q u e ,  p s y c h o lo g iq u e  e t  p h i l o s o p h i q u e , n ' e s t  que l a  
consequence de 1*im p u is san c e  de l a  c r i t i q u e  de jugem ent .  
C ' e s t  a i n s i  que S a in te -B e u v e  a d e c o u v e r t  l a  b io g r a p h ie  des 
e c r i v a i n s  comme p r i n c i p e  c r i t i q u e ,  a i n s i  que l a  fo rm a t io n  
d es  " f a m i l i e s  d ’ e s p r i t s " ;  que Taine a fo rm u le  l e  c o n d i t i o n -  
nement de 1*oeuvre  d ' a r t  p a r  l a  r a c e ,  l e  m i l i e u  e t  l e  mo­
ment; que B r u n e t i e r e  a dem ontre  1*e v o l u t i o n  h i s t o r i q u e  des 
g en re s  l i t t e r a i r e s ;  que T h ib a u d e t  e s t  devenu l e  c r e a t e u r  
d 'u n e  n o u v e l l e  t h e o r i e ,  c e l l e  de l a  p h y s i o l o g i e  l i t t e r a i r e ,  
e t  du j e u  des g e n e r a t i o n s  d * e c r i v a i n s ;  que l e s  p sychana-  
l y s t e s  nous o n t  engage  a  v o i r  dans l a  l i t t e r a t u r e  une forme 
de reve  e t  de l ' i n c o n s c i e n t ,  e t  que l e s  m a r x i s t e s  o n t  f a i t  
l e s  p r e m ie r s  pas  v e r s  une i n t e r p r e t a t i o n  m a c e r i a l i s t e  de 
l a  l i t t e r a t u r e .
I I  n*y a  pas  de coupure  n a t u r e l l e  e n t r e  l a  c r i t i q u e  
du XIXe s i e c l e  e t  c e l l e  de l a  p rem ie re  m o i t i e  du XXe s i e c l e  
au c o n t r a i r e ,  i l  y a  un g l i s s e m e n t  i n a p e r g u ,  q u i  donne n a i s  
sance  a l a  c r i t i q u e  moderne, q u i  n ’ e s t  pas  encore  "Nouvel le
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L ' im p re s s io n i s m e  e s t  ce q u i  se f a i t  de p lu s  en p lu s  r a r e  
dams l a  c r i t i q u e .  A u jo u r d 'h u i  l e  c r i t i q u e  v e u t  p lu s  demon- 
t r e r  que se  m o n t re r  lu i-m em e. Les p h i l o l o g u e s ,  l e s  h i s t o -  
r i e n s  e t  l e s  p h i lo s o p h e s  f o n t  f o r t u n e  dams l a  l i t t e r a t u r e  
e n t r e  1900 e t  1950. On p a r l e  a l o r s  d 'u n  "message" de 
1*oeuvre  l i t t e r a i r e ,  p a rce  que l e  c r i t i q u e  modeme es  d e -  
venu s e n s i b l e  au con tenu  q u ' i l  v e u t  e l u c i d e r .
S * i l  y a e n c o re ,  au XIXe s i e c l e ,  c e r t a i n s  c r i t i q u e s  
q u i  c o n t i n u e n t  a  a f f i r m e r  l e s  v a l e u r s  m a i t r e s s e s  du c l a s s i ­
c i sm e ,  l a  r a i s o n ,  l a  n e c e s s i t e  d 'u n  langage  p r e c i s ,  l a  p r e ­
o c c u p a t io n  m o ra le ,  1* i n t e l l i g e n c e  e t  l a  r i g u e u r ,  ce type  
de c l a s s i c i s m e  n ' e s t  p lu s  q u 'u n  r e g r e t  h i s t o r i q u e ,  c ' e s t - a -  
d i r e  1 ' a f f i r m a t i o n  d ’une u n i t e  f i g e e ,  q u i  ne s a u r a i t  p lu s  
i n s p i r e r  une n o u v e l l e  methode c r i t i q u e .
Ce q u i  e s t  i n t e r e s s a n t  e t  e t r a n g e  en meme temps,  
c ' e s t  que raalgre l e  r 3 l e  dominant jo u e  p a r  l a  c r i t i q u e  
t o u t  au long  de I ' h i s t o i r e  l i t t e r a i r e ,  c ' e s t  seu lem en t  pen­
d a n t  l a  p rem ie re  m o i t i e  de n o t r e  s i e c l e  q u 'o n  a  e s s a y e  
d ' a r r i v e r  a  une s o r t e  de d e f i n i t i o n  de l a  c r i t i q u e  q u i  s e -  
r a i t  p lu s  ou moins a c c e p t a b l e .
Une des  p lu s  h a b i l e s ,  e t  en meme temps l a  p lu s  a c -  
c u e i l l a n t e  des  fo rm ules  p r e s e n t e e s ,  m 'a  p a ru  e t r e  c e l l e  
d ' A l b e r t  T h ib a u d e t :
Je  prend l e  mot dans son sens  t r e s  m a t e r i e l :  un 
c o rp s  d * e c r i v a i n s  p lu s  ou moins s p e c i a l i s e s ,  q u i  on t  
pour  p r o f e s s i o n  de p a r l e r  des l i v r e s ,  e t  q u i  en e c r i -
v a n t  s u r  l e s  l i v r e s  des  a u t r e s ,  f o n t  de l i v r e s  ou 
l e s  sommets du gen ie  n ' o n t  pas  encore  e t e  a t t e i n t s ,  
mais don t  n ' y  a aucune r a i s o n  pour  que l a  moyenne 
ne v a i l l e  pas l a  moyenne des a u t r e s  l i v r e s .
. . . D ' a b o r d ,  l a  n a i s s a n c e  de l a  c o r p o r a t i o n  
c r i t i q u e  a l i e u  en f o n c t i o n  de c e l l e  de deux a u t r e s  
c o r p o r a t i o n s ,  i n e x i s t e n t e s  a v a n t  l e  XIXe s i e c l e ,  
c e l l e  des  p r o f e s s e u r s  e t  c e l l e  des j o u r n a l i s t e s . 2
Un a s p e c t  de l a  c r i t i q u e  du XIXe s i e c l e  e s t  l ' i n v e n
t a i r e ,  en t a n t  q u ' i l  se p o r t s  s u r  l a  chose f a i t e ,  s u r  l e
p a s s e ,  d 'o u  s a  l i a i s o n  e t r o i t s  avec I ' h i s t o i r e .  C e t t e
q u e s t i o n  e s t  r e s o l u e  d 'u n e  maniere t r a n c h a n t e ,  quo iqus  sub
j e c t i v e ,  p a r  l e  meme T h ib a u d e t :
Posez ce p r i n c i p e  meme q u ' e s t  l a  c r i t i q u e  de 
La H a rp e , d i s c i p l e  de V o l t a i r e  ( c ' e s t  l a  c r i t i q u e  
de p r o f e s s e u r ) , e t  ce p r i n c i p e  f e m e l le  que f u t  l e  
Genie du C h r i t i a n i s m e  e t  vous avez l a  c r i t i q u e  de 
S a in t e - B e u v e , q u i  se comporte comme l e u r  p r o d u i t .  
Tous t r o i s  m e t t e n t  un a c c e n t  d i f f e r e n t  s u r  l a  meme 
r e a l i t e :  un i n v e n t a i r e ,  un p a s s e ,  l ' i n v e n t a i r e  e t  
l e  p a s se  c h r e t i e n  c l a s s i q u e .  Le c r i t i q u e  p a r a i t  
comme u n e t r a n c h e  b r i l l a n t e  s u r  une e p a i s s e u r  de 
du ree
S i  l ' i d e e  de genre  p e r s i s t e  dans l a  c r i t i q u e  de ce 
s i e c l e ,  en r e a l i t e  e l l e  e s t  une idee  r e g u l a t r i c e ,  p r o d u i t  
de l ' e s p r i t  de c l a s s i f i c a t i o n ,  i n s e p a r a b l e  de l a  c r i t i q u e .  
S i  l ' a r t  c ' e s t  l 'homme a j o u t e  a  l a  n a t u r e ,  l a  c r e a t i o n  
c ' e s t  l ' e s p r i t  c r e a t e u r  a j o u t e  au g e n r e .  Le g rand  m e r i t e  
de B r u n e t i e r e  e s t  p e u t - e t r e  d ' a v o i r  r e s t a u r e  c e t t e  n o t i o n
22
A. T h ib a u d e t ,  P h y s io lo g ie  de l a  C r i t i q u e , p p . 7 - 8 .
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I b i d .  p .  12.
28
de g e n re s  l i e e  a l a  c r i t i q u e  c l a s s i q u e ,  e t  que S a i n t e -  
Beuve a v a i t  l a i s s e  de c S t e . ^
Le XIXe s i e c l e  a p p o r t e  avec l u i  l a  c o n c e p t i o n  de ge­
n e r a t i o n s  l i t t e r a i r e s ;  on a rec lam e pour  l a  c r i t i q u e  l e  
d r o i t  aux a b s t r a c t i o n s ,  q u i  l ' o n t  menee a. c o n s t r u i r e  des 
r e a l i t e s  i d e a l e s ,  p e n s e n t e s ,  m a n ia b l e s .  La p rem ie re  gene­
r a t i o n  q u i  se s o i t  s e n t i e  d i s t i n c t e  d 'u n e  a u t r e ,  e t  q u i  a i t  
p r i s  co n s c ie n c e  d 'e l l e -m e m e  en t a n t  que g e n e r a t i o n ,  c ' e s t  
l a  g e n e r a t i o n  ro m an t iq u e .  A l f r e d  de Musset se  f a i t  l ' a v o -  
c a t  l e  p lu s  e lo q u e n t  de c e t t e  g e n e r a t i o n . ^  La c r i t i q u e  
de S a in te -B eu v e  e t a i t  fondee s u r  l ' i d e e  des g e n e r a t i o n s ,  ce 
q u i l u i  a permi de f a i r e  dans  l e  XVIIe e t  l e  XVIIIe s i e c l e s  
des coupes a d m i r a b l e s ,  dont  p a r  exemple son fameux P o r t -  
Royal .
Mais l a  g e n e r a t i o n  rom an t ique  a a j o u t e  une a u t r e  d i ­
mension a  l a  c r i t i q u e ;  on a com pris  f i n a l e m e n t  que p a r t o u t  
ou i l  y a  s t y l e ,  o r i g i n a l i t e ,  s i n c e r i t e  p u i s s a n t e  e t  com­
m u n ic a t iv e ,  i l  y a c r e a t i o n .  Le temps de 1 ' i m i t a t i o n  e s t  
r e v o l u ,  parce  que l e  g en ie  engendre  une v i e  n o u v e l l e .  Ce 
so n t  l e s  rom an t iques  q u i  on t  i n t r o d u i t  dans l a  c r i t i q u e  l e  
d e s i r  e t  1 ' i d e a l  de c r e a t i o n .  On a t t e n d r a  beaucoup de l a  
c r i t i q u e  p o e t iq u e  e t  p h i lo s o p h iq u e  du s i e c l e .  Mais,  mal-  
g re  son  a s p e c t  c o n s t r u c t i f ,  son  mouvement c r e a t e u r ,  l ' e s ­
p r i t  c r i t i q u e  r e s t e  q ue lque  chose q u i  se d e f a i t .  Musset 
  -----------------------
La c o n f e s s i o n  d 'u n  E n fa n t  du S i e c l e ( P a r i s . s . e d . l d 3 6  )
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F.  B r u n e t i e r e ,  L 'E v o lu v io n  des g e n re s  dans l ' h i s -  
t o i r e  de l a  l i t t e r a t u r e  ( P a r i s :  H aichette ,  lo ^ O ) .
29
L a m a r t in e ,  Hugo, B a u d e l a i r e ,  dans l a  p a r t i e  c r i t i q u e  de 
l e u r  oeuvre  a p p a r t i e n n e n t  a  un c l i m a t  d i f f e r e n t  de c e l u i  
des  c r i t i q u e s  de m e t i e r .
En c o n s i d e r a n t  t o u j o u r s  l a  c r i t i q u e  de ce s i e c l e ,  
T h ib a u d e t  a r r i v e  a  une c l a s s i f i c a t i o n  pour  l e  moins i n t e -  
r e s s a n t e  s in o n  a r b i t r a i r e  des  d i f f e r e n t s  g e n re s  de c r i t i q u e  
l i t t e r a i r e :
Ces t r o i s  c r i t i q u e s ,  je  l e s  a p p e l l e r a i  b r i e v e -  
ment l a  c r i t i q u e  des a r t i s t e s ,  l a  c r i t i q u e  des hon-  
n t e s  gens  e t  l a  c r i t i q u e  des p r o f e s s i o n n e l s . La 
c r i t i q u e  d es  h o n n e te s  g en s ,  ou l a  c r i t i q u e  s p o n ta n -  
nee e s t  f a i t e  p a r  l e  p u b l i c  meme, ou p l u t 3 t  p a r  l a  
p a r t i e  d e c l a r e e  du p u b l i c  e t  p a r  se s  i n t e r p r e t e s  
i m m e d i a t s . . .  I I  f a u t  b ie n  ente.ndu, l e s  c o n s i d e r e r  
t o u t e s  t r o i s  comme des d i r e c t i o n s  e t  non comme des 
compart  im e n ts
I I  y e u t  un tem ps ,  c e l u i  d u  second e m p ire ,  ou l a  no­
t i o n  de c a u s a l i t e  a  domine l a  c r i t i q u e  comme e l l e  a domine 
l e s  s c i e n c e s .  S a in te -B e u v e  e t  s u r t o u t  Taine on t  p r a t i q u e  
c e t t e  forme de c r i t i q u e ,  l e  p r e m ie r  avec s a  t h e o r i e  des tem­
peram ents  e t  des f a m i l i e s  d * e s p r i t s ,  l e  second a v e c ,  p a r t i c u -  
l i e r e m e n t ,  s a  t h e o r i e  de l a  f a c u l t e  m a i t r e s s e ,  e t  s a  c l a s s i ­
f i c a t i o n  des  c a u s e s  ( r a c e ,  m i l i e u  e t  moment). Un peu p lu s  
t a r d ,  au terme d i s c r e d i t s  de c a u s e ,  l a  c r i t i q u e ,  avec J .  Le- 
m a t t r e  e t  E. P a g u e t ,  a s u b s t i t u e  l e  terme de r a p p o r t .  La 
c r i t i q u e  d e p u i s  1SC0 j u s q u ' a  l a  deuxieme g u e r r e  m o n d ia le ,  
n ' e s t  qu*une v a s t e  r e c h e rc h e  de r a p p o r t s ;  l e s  e x c e p t i o n s  s o n t  
—
A. T h i b a u d e t ,  P h y s io lo g ie  de l a  C r i t i q u e , p p . 2 3 - ^ .
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a s s e z  r a r e s .
La m u ta t io n  q u i  va  s ' o p e r e r  dans l a  c r i t i q u e  p a r  
une s o r t e  de g l i s s e m e n t  in a p e r q u ,  se  p e r q o i t  mieux chez un 
c r i t i q u e  e c l e c t i q u e ,  don t  l ' a c t i v i t e  s ' e t e n d  de 1910 a  19^5. 
d a t e  de son d e r n i e r  l i v r e ,  La C r i t i q u e  L i t t e r a i r e ; i l  s ' a -  
g i t  de V i c t o r  G i rau d .
I I  n ' y  a r i e n  de r e v o l u t i o n n a i r e  chez l u i ;  l e s  id e e s  
s o n t  c l a i r e s *  Sans l* a v o u e r  d i r e c t e m e n t ,  i l  a c c e p te  comme 
un f a i t  accom pli  l e  r o l e  de l a  c o n s c ie n c e  dans l ' ex a m e n  
c r i t i q u e  des o e u v r e s ,  e t  a u s s i  une nuance de d i a l e c t i q u e  
s t r u c t u r a n t e • En p r o f e s s e u r  honnete  i l  n ' o u b l i e  pas l e  
p a r t i  c l a s s i q u e ,  e t  su p e rp o se  l e s  s t r u c t u r e s  a n c ie n n e s  aux 
s t r u c t u r e s  modernes*
S e lo n  V. G irau d ,  l e  c r i t i q u e ,  comme un l e c t e u r  a t t e n -  
t i f ,  exara inera  l ' i n t e r e t  du s u j e t ,  l a  v e r i t e  e t  l ' h u m a n i t e  
d es  c a r a c t e r e s ,  l a  g r a n d e u r  des s e n t i m e n t s ,  1*h a b i l e  d i s ­
p o s i t i o n  des p a r t i e s ,  l a  h au te  p o r t e e  des q u e s t i o n s  d e b a t ­
t u e s ,  l e  so b re  e c l a t  de l a  forme p o e t i q u e ,  l a  p u i s s a n t e  p e r -  
s o n n a l i t e  q u i  s ' y  f a i t  j o u r ,  l a  f o r c e  de l a  pensee  e t  l a  
s o u p p le s s e  de l a  d i a l e c t i q u e ,  l * a r d e u r  p a t h e t i q u e  de l ’ e l o -  
q u en c e ,  e t  l*emouvante b e a u t e  du s t y l e .  Le b u t  de t o u t e  
c r i t i q u e ,  s e l o n  l u i ,  e s t  1 ' i n t e l l i g e n c e  com plete  de l ’oeuvre.
C ' e s t  G iraud q u i  d i s t i n g u e  l e  mieux l e s  d i f f e r e n t s  
a s p e c t s  de l a  c r i t i q u e  t r a d i t i o n n e l l e :
I I  y a l i e u  de d i s t i n g u e r  t r o i s  termes e t  p a r -  
t a n t  t r o i s  o r d r e s  d ' e t u d e s  d i f f e r e n t e s :  h i s t o i r e
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l i t t e r a i r e ,  h i s t o i r e  de l a  l i t t e r a t u r e ,  c r i t i q u e  
l i t t e r a i r e .  L * h i s t o i r e  l i t t e r a i r e ,  t h e o r iq u e m e n t  
em brasse  t o u t e s  l e s  oeuvres  q u i  ont  e t e  e c r i t e s  
dans une langue d e t e rm in e e ;  e l l e  en d r e s s e  l ' i n v e n -  
t a i r e . . .  e l l e  ne juge p a s .  L ' h i s t o i r e  de l a  L i t t e ­
r a t u r e ,  e l l e  e s t  moi^s n e u t r e  ou i n d i f f e r e r e n t e ; 
e l l e  f a i t  un c h o ix .  E l l e  ne r e t i e n t  que l e s  o eu v res  
q u i  on t  une r e e l l e  v a l e u r  d ' a r t ,  de p e n s e e ,  ou d ' i n ­
f l u e n c e  e t  e l l e  l e s  e t u d i e  dans l e u r  s u c c e s s i o n  e t  
l e u r  enche.inemen. La c r i t i q u e  l i t t e r a i r e  a pour  
o f f i c e  d ' o p e r e r  ce ch o ix  e n t r e  l e s  o e u v re s  q u i  
com pten t  e t  c e l l e s  a u i  ne comptent  p a s . . .  e l l e  f o r -  
mule des ju g e m e n t s .2 '
On ne p e u t  pas c o n c lu r e  c e t  ap e r$ u  de l a  c r i t i q u e
t r a d i t i o n n e l l e  s a n s  rne.ntionner Gustave Lanson, d on t  1*oeuvre
a e t e  une e t a p e  im p o r ta n te  dans l ' h i s t o i r e  des  r e c h e r c h e s
c r i t i q u e s  e t  l i t t e r a i r e s .
Lanson a v a i t  une d o c t r i n e  e t  a p p l i q u a i t  une m ethode.
Sa t h e o r i e  de I ’ h i s t o i r e  l i t t e r a i r e ,  que t o u t e  son oeuvre
i l l u s t r e ,  e s t  exposee  dans " l 'A v a n t - p r o p o s "  de son  H i s t o i r e
de l a  L i t t e r a t u r e  f r a n g a i s e , dans l a  P re f a c e  des  Hommes e t
L i v r e s ,  e n f i n  e t  s u r t o u t  dans un a r t i c l e  de l a  Revue du 
28m ois ,  s u r  l a  "Methode de l ' h i s t o i r e  l i t t e r a i r e " ,  p i e c e  
q u i  c o n s t i t u e  s a  d o c t r i n e  c r i t i q u e .
I I  e s t  v r a i  que Lanson s ' a p p u i e  s u r  1 ' i n v e s c i g a t i o n  
h i s t o r i q u e ,  mais i l  se rend  t r e s  b i e n  compte d ' a u t r e  p a r t ,  
que 1*oeuvre  l i t t e r a i r e  a  e x p l i q u e r  s ' a d r e s s e  p a r  l e  moyen
27La C r i t i q u e  L i t t e r a i r e  ( P a r i s :  A u b ie r ,  19^5)»P»35 
28Le 10 o c to b re  1910 j  " J e a n  C h a p e la in " .
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du s t y l e ,  a  n o t r e  s e n s i b i l i t e  e t  a  n o t r e  im a g in a t io n ;  e l l e  
ren fe rm e  e t  e l l e  impose un e lem ent  s u b j e c t i f ,  p e r s o n n e l ,  
q u ' i l  e s t  im p o s s ib l e ,  e t  q u ' i l  s e r a i t  d a n j e r e u x  d ' e l i m i n e r .  
A u ss i  e p r i s  q u ' i l  p u i s s e  e t r e  de p r e c i s i o n ,  a u s s i  d e s i r e u x  
q u ' i l  s o i t  de c o n v e r t i r  s a  d i s c i p l i n e  en une s c i e n c e  p o s i ­
t i v e ,  l ' h i s t o i r e  l i t t e r a i r e  ne s a u r a i t  s ' a f f r a n c h i r  d 'u n e  
s i t u a t i o n  de f a i t ,  l a  s u b j e c t i v i t e e  q u i  e s t  comme im p l iquee  
dans l ' o b j e t  meme de son  e t u d e .  I I  e s t  d ' a v i s  que l e  c r i ­
t i q u e  ne p e u t  pas se  p a s s e r  de l a  d e s c r i p t i o n ,  de 1 ' i n t u i ­
t i o n ,  e t  de l a  v iv e  im p re s s io n  p e r s o n n e l l e  dans l a  d e s c r i p ­
t i o n  de 1 ' o eu v re ;  q u ' i l  f a u t  demander a  l a  s e n s i b i l i t e  e t  
a  1 ' i m a g in a t i o n  des l u e u r s  que l a  r a i s o n  pu re  nous r e f u s e  
o b s t i n e m e n t .  Ce s e r a  done f a i r e  de l a  c r i t i q u e  i m p r e s s i ­
o n i s t s ,  avec t o u s  s e s  r i s q u e s  e t  t o u t e s  s e s  i n c e r t i t u d e s  
l e  d e r n i e r  mot de l a  c r i t i q u e .
La m u ta t io n  dans l a  c r i t i q u e  s ' e s t  a c c o m p l ie .  D'une 
p o s i t i o n  e s s e n t i e l l e r a e n t  o b j e c t i v e  e t  s c i e n t i f i q u e  l e  c r i ­
t i q u e  p a s se  a  une p o s i t i o n  q u i  r e c o n n a i t  comme p r im a t  l a  
s u b j e c t i v i t e ,  ou l a  c r i t i q u e  i m p r e s s i o n i s t e .
X X X
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I I .  La N ouvel le  C r i t i q u e
Apres  l a  deuxierae g u e r r e  m o n d ia le ,  l a  c r i t i q u e  p rend  
un t o u m a n t  d e c i s i f  pour  s* e n g a g e r  dans des  c o n s i d e r a t i o n s  
q u i  d e p a s s e n t  l e s  c a d r e s  u s u e l s  du g e n r e .  S e n s i b l e  aux 
p h i l o s o p h i e s  e x i s t e n t i e l l e s  e t  m a r x i s t e s ,e l l e  te n d  a u s s i  a  
1 ' u n i v e r s a l ,  v o u l a n t  s a i s i r  l 'homme e t  1*oeuvre dans l e u r  
t o t a l i t e .
Dans l a  p r e m ie re  p h a s e ,  j u s q u ' a u  debu t  des  annees 
1950, l a  c r i t i q u e ,  q u i  s o u l i g n e  de p lu s  en p lu s  l e  r 8 l e  de 
l a  " c o n s c i e n c e 1* dans  l ' e x a m e n  c r i t i q u e ,  e s t  m e taphys ique ,  
en ce s e n s  q u ' e l l e  se  p reoccupe  de l a  c o n d i t i o n  humaine 
d e c r i t e  dans l a  l i t t e r a t u r e .  C ' e s t  l e  moment ou se  fo rg e  
ce que nous a p p e lo n s  a u j o u r d ' h u i  l a  N ouvelle  C r i t i q u e .
Comme e l l e  n ' h e s i t e  pas a  se  s e r v i r  des moyens d ' i n v e s t i g a ­
t i o n  e t  des  a c q u i s  d ' a u t r e s  d i s c i p l i n e s  q u e l l e s  q u ' e l l e s  
s o i e n t ,  e l l e  p rend  l e  nom de c r i t i q u e  s o i t  e x i s t e n t i e l l e , 
s o i t  phenom eno log ique , s o i t  p s y c h a n a l y t i q u e , s o i t  thema-
t i q u e , s o i t  f o r m a l i s t s ,  s o i t  s t r u c t u r a l i s t e  e t c .
Une c l a s s i f i c a t i o n  p r e c i s e  des d i f f e r e n t s  c o u r a n t s  
de l a  N ouve l le  C r i t i q u e  e s t  une i m p o s s i b i l i t y ;  ce q u i  e s t  
p o s s i b l e ,  c ' e s t  d ' e x a m in e r  l e s  p r i n c i p a u x  a s p e c t s  e t  l e s  
c o u r a n t s  de f o r c e  de c e t t e  n o u v e l l e  a c t i v i t e  c r i t i q u e .
En 1968, au c o u r s  d 'u n  c o l lo q u e  c r i t i q u e  au c e n t r e  
c u l t u r e l  de C e r i s y ,  Serge  Doubrovsky f a i s a i t  une remarque 
s a i s i s s a n t e  s u r  c e t t e  n o u v e l l e  c r i t i q u e :
&
A p e in e  l e  p u b l i c  a - t - i l  commence a  se f a i r e ,  
en  r e c h i g n a n t  un peu ,  a  l ’ id ee  de l a  N ouvelle  C r i ­
t i q u e ,  que c e l l e - c i  a d e j a  c e s s e  d ’ e t r e .  Je  veux 
d i r e  que son u n i t e  supposee  ou du moins ,  son r e g r o u -  
pement rnomentane, f a c e  a  se s  a d v e r s a i r e s ,  a  e c l a t e ;  
un sch ism e se  p r o d u i t :  i l  y a  d e s o rm a is ,  p o u r r a i t -  
on d i r e ,  " l ’ a n c ie n n e  n o u v e l l e  c r i t i q u e "  e t  l a  "nop-  
v e l l e  n o u v e l l e  c r i t i q u e . . . "
Au c o u r s  de ce c o l l o c u e ,  e t  en r e a c t i o n  c o n t r e  
l a  c r i t i q u e  d ' i d e n t i f i c a t i o n ,  chez Georges P o u l e t ,  
de sym pa th ie  chez  J e a n - P i e r r e  R ich a rd ,  des r e l a t i o n s  
vecu es  chez  J e a n  S t a r o b i n s k i ,  de com prehension  t o t a -  
l i s a n t e ,  chez  S a r t r e ,  b r e f  en o p p o s i t i o n  a  t o u t e  ap -  
p roche e x i s t e n t i e l l e , on a a s s i s t e  a  1*a f f i r m a t i o n  
t r e s  n e t t e  d*une o r i e n t a t i o n  i n v e r s e ,  c a r a c t e r i s e e  
p a r  ce que j *a p p e l l e r a i  l a  l i q u i d a t i o n  ,~enerale de 
l * e x i s t e n c e .2^
V o i l a  sous  forme de c a p s u l e ,  l a  d e s c r i p t i o n  e t  du 
meme coup l a  n e g a t i o n  de l a  N ouvelle  C r i t i q u e .  Le p a r a -  
doxe e s t  que c e t t e  c r i t i q u e ,  p lu s  s o l i d e ,  p lu s  s i g n i f i a n t e  
e t  p lu s  p e n e t r a n t e  que l a  c r i t i q u e  t r a d i t i o n n e l l e , n ' e s t  
que son  p ro p re  d ep a s se m en t ;  c ’ e s t  l ’ e t e m i t e  de 1 ' i n s t a n t  
que P o u l e t  c h e rc h e  en  v a i n  a  s a i s i r .
Quelques annees  p lu s  t 5 t ,  en 196^ p a r  exemple ,  on 
a v a i t  l e  s e n t i m e n t  que c e t t e  n o u v e l l e  c r i t i q u e  e t a i t  encore  
s a i s i s s a b l e .  I I  s e m b l a i t  p o s s i b l e  d ’ enoncer  q u e lq u es  
g rands  p r i n c i p e s  d ’ a c t u a l i t e  i d e o l o g i q u e ,  s u r t o u t  en F ra n c e ,  
ou l e s  modeles t h e o r i q u e s  on t  enco re  un g rand  p r e s t i g e ,  
p a rc e  que sans  do u te  on donne au c r i t i q u e  p r a t i c i e n  1*a s ­
su r a n c e  q u ’ i l  p a r t i c i p e  a  l a  f o i s  a  un combat,  a  une h i s -
29S erge  Doubrovsky, " C r i t i q u e  e t  E x i s t e n c e " ,  dans  Les 
Chemins a c t u e l s  de ] â C r i t i q u e , e d i t e u r  G. P o u le t  ( P a r i s :  
Union Gerierale " d ^ E d i t i o n s , 19^8 ) ,  p .  1 ^ .
35
t o i r e  e t  a  une t o t a l i t e .  C ' e s t  a i n s i  que d e p u is  1950 en­
v i r o n ,  l a  c r i t i q u e  f r a n q a i s e  a ' e s t  deve loppee  dans l e  ca d re  
de q u a t r e  d i s c i p l i n e s :  L ' e x i s t e n t i a l i s r a e , dans l e s  oeuvres  
de J . - P .  S a r t r e  e t  Serge  Doubrovsky, l e  marxisme avec Lu- 
c i e n  Goldmann, p u is  l a  p sy c h a n a ly se  avec C h a r l e s  Mauron e t  
Gaston B a c h e la rd ,  s u i v i s  de p r e s  p a r  J e a n  S t a r o b i n s k i  e t  
J . - P .  R ic h a rd ,  e n f i n  l e  s t r u c t u r a l i s m e , q u i  dans une c e r -  
t a i n e  mesure a in c o r p o r e  l e  fo rm alism e r e p r e s e n t e  p a r  R. 
B a r t h e s ,  e t  se r a t t a c h a n t  aux t r a v a u x  de C. L e v i - S t r a u s s .
Comme l e  c l a s s i c i s m e  du XVIIe s i e c l e ,  du p o i n t  de vue 
d o c t r i n a l ,  e s t  r e s t e  s t r i c t e m e n t  f r a n q a i s ,  l a  N ouve l le  C r i ­
t i q u e  f r a n q a i s e  e s t  a  l a  f o i s  n a t i o n a l e  e t  a c t u e l l e ;  e l l e  
d o i t  t r e s  peu a. l a  c r i t i q u e  l i t t e r a i r e  a l le m a n d e ,  a  l a  c r i ­
t i q u e  a n g l o - a m e r i c a i n e , ou a  l a  c r i t i q u e  du ty p e  B enede t to  
C roce .
Le mouvement n ' a  pas commence p a r  l a  n e g a t i o n  de l a  
c r i t i q u e  t e l l e  q u ' e l l e  a p r e v a l u  a  t r a v e r s  l e s  s i e c l e s ;  
mais i l  l ' a  s im piem ent ig n o re e  comme com pletement e t  i r r e -  
vocableraen t  d e p a s s e e .  Pendant  un temps,  t o u t  au moins dans 
l e s  u n i v e r s i t e s ,  on a c ru  p o u v o i r  r e t e n i r  Lanson, dont  
1 ' o eu v re ,  l ' e s p r i t  e t  l a  methode on t  r e g i e  l a  c r i t i q u e  pou r  
s i  long tem ps ;  i l  se r e o l a m a i t  d 'u n e  c e r t a i n e  i d e o l o g i e ,  ne 
se  c o n t e n t a i t  pas de l a  s im ple  a p p l i c a t i o n  de methodes s c i e n -  
t i f i q u e s  e t  s o u t e n a i t  des c o n v i c t i o n s  s u r  l 'homme, l ' h i s ­
t o i r e ,  l a  l i t t e r a t u r e  e t  l e  r a p p o r t  de 1 ' a u t e u r  a  1*o e u v re .
Les p r i n c i p e s  i d e o lo g iq u e s  e t  p h i lo s o p h iq u e s  des
c r i t i q u e s  de l a  n o u v e l l e  o r i e n t a t i o n  d t a n t  s i  d i f f e r e n t s #  
on a  eu 1*im p r e s s io n  q u * i l s  s ' e x c l u a i e n t  r e c ip ro q u e ra e n t .  
Tout au c o n t r a i r e ,  l e u r  c o e x i s t e n c e  e s t  p a r f a i t e m e n t  p o s ­
s i b l e  c a r  l e  c h o i x  i d e o lo g iq u e  ne c o n s t i t u e  pas  l * § t r e  de 
l a  c r i t i q u e #  mais s e r t  uniquem ent de methode; Goldmann, 
m a r x i s t e  avoue ,  nous p r e s e n t e  une e tu d e  th eo lo g iq u e raen t  
v a l a b l e  s u r  l e  Jansen ism e  e t  s u r  P a s c a l - m y s t i q u e # sans  se  
r e n i e r  lu i-m em e.
Malgre 1* i m p o s s i b i l i t y  de s y s t e m a t i s e r  l ' a b o n d a n t e  
a c t i v i t e  c r i t i q u e  q u i  a b o u t i t  a  l a  N ouve l le  C r i t i q u e  des 
annees  1950f deux c o u r a n t s  p a r a l l e l e s  se  d i s t i n g u e n t ,  au 
moins t h e o r i q u e u e n t :  l a  c r i t i q u e  f o r m e l l e  e t  l a  N ouvel le  
C r i t i q u e .
La p rem ie re  e s t  ev o lu e e  p a r  une s o r t e  de metamorphose 
i n t e l l e c t u e l l e # de l a  c r i t i q u e  t r a d i t i o n n e l l e , s u r t o u t  de 
l a  c r i t i q u e  des b e a u te s  q u i  p e r s i s t e  e n c o r e .  On s ’ e x p l iq u e  
a i n s i  p o u rq u o i  l a  N ouve l le  C r i t i q u e  a  son touJ>, r e t i e n t  
c e r t a i n s  e lem en ts  fo r rae ls  chez  l e s  e c r i v a i n s  q u i  s ' o c c u p e n t  
de l * e s t h e t i q u e  d es  formes e t  du s t y l e #  comme G aetan  P ic o n ,  
J e a n  R o u s se t  e t  t»Ianuel de D ieguez ;  m a is ,  p l a $ a n t  l ’ homme e t  
son  monde au c e n t r e  de l e u r s  p r e o c c u p a t i o n s ,  c e s  c r i t i q u e s  
o u v re n t  une p e r s p e c t i v e  m e ta p h y s iq u e .  C e t t e  m e taphys ique  
c r i t i q u e  se  r a m i f i e ,  s e l o n  l * o b j e t  e t  s e s  methodes d ' i n v e s ­
t i g a t i o n ,  en c r i t i q u e  e x i s t e n t i e l l e , c r i t i q u e  p s y c h a n a l i -  
t i q u e ,  c r i t i q u e  s t r u c t u r a l i s t e  e t  c r i t i q u e  th e m a t iq u e ,  
avec l e u r s  d i f f e r e n t e s  n u a n c e s .
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La c r i t i q u e  f o r m e l l e ,  au moins dans  s a  p r e m ie re  p h a s e ,  
f u t  p r a t i q u e e  p a r  l e s  a n im a te u r s  de La N ouvel le  Revue F r a n -  
q a i s e ;  parmi eux i l  y a l i e u  de n o t e r  d ’ abord  Andre Gide,  
s e n s i b l e  a  une oeuvre  l i t t e r a i r e  dans  l a q u e l l e  i l  decouvre  
d as  i d e e s  e t  des  prob lem es  e s t h e t i q u e s  e t  moraux, q u i  l u i  
s e r v e n t  d ' a p e r q u s  e t  de jugem ents  p e r s o n n e l s *  A* S u a re s  e t  
A l a i n  r e v e l e n t  l e s  memes te n d a n c e s  i l l u s t r a n t  l e  p rocede  de 
p e n e t r a t i o n  e t  de metamorphose i n t e l l e c t u e l l e  e t  a f f e c t i v e ,  
ou l e  c r i t i q u e  s * i d e n t i f i e  a  1 ' e c r i v a i n  pou r  r e c r e e r  1*o e u v re .  
Dans l a  meme l i g n e  se p l a c e  a u s s i  P au l  V a le ry  q u i ,  dans s e s  
Y a r i e t e s , nous p r e s e n t e  l a  forme l a  p l u s  achevee  de l ’ e s p r i t  
r e - c r e a t e u r  e t  i n t e l l e c t u e l ,  e t  l a  d e c o u v e r te  c o n s c i e n t e  e t  
m ethodique de 1* i n t e l l i g e n c e  c r e a t r i c e *  V a l e r y ,  l e  c r i t i q u e ,  
e t a b l i t  e t  d e f i n i t  p a r  l a  l e s  p r i n c i p e s  e s t h e t i q u e s  de 
1 ' oeuvre*
Bien  que fo rm al ism e  e t  c r i t i q u e  f o rm e l l e  ne s o i e n t  pas  
l a  mime c h o s e ,  l a  p o s i t i o n  de l a  c r i t i q u e  f o r m a l i s t e  e s t  de­
t e rm in e s  p a r  des  E tudes  en marge de l a  l i t t e r a t u r e  p r o p r e -  
ment d i t e *  Le fo rm al ism e  c r i t i q u e  a s a  so u rc e  dans  l e s  r e -  
c h e rc h e s  s u r  l e  l a n g a g e ,  i l l u s t r e s  p a r  l e s  o eu v re s  de F e r ­
d inand  de S au ssu re ,^ ®  des f o r r a a l i s t e s  r u s s e s  C h c lo v s k i ,* ^  
T om achevsk i ,^2 P r o p p , ^  Roman J a k o b s o n , - ^ ; k  eux on p e u t  a j o u t -
Cours de L in g ,u is t iq u e  g e n e r a l e , 3e e d . ,  P a r i s : P a y o t ,
1965*
';A"La c o n s t r u c t i o n  de l a  n o u v e l l e  e t  du roman",  d a n s :  
T h eo r ie  de l a  L i t t e r a t u r e  ( P a r i s :  S e u i l ,  1965) .
3 2 .
" T h em a t iq u e " , d an s :  T h eo r ie  de l a  L i t t e r a t u r e .
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L. H je lm s le v ,3 5  g # B e n e v i s t e , - ^ A .  i» Ia r t in e t , 3 ? ,  Todorov^® 
e t  Roland B a r t h e s j  c e t t e  c r i t i q u e  f o r m a l i s t e  r e p r e s e n t e  a u -  
j o u r d ’ h u i  l ’ une d es  a p p r o v e s  c r i t i q u e s  l e s  p lu s  o r i g i n a l e s .
Bn g e n e r a l ,  l a  c r i t i c a s  f o r m a l i s t e  se  fonde s u r  t r o i s  
c o n c e p ts  de b a s e :
1 .  La t r a d i t i o n  l i t t e r a i r e  n ' a  r i e n  de d e f i n i t i f ,  de 
f i n a l ;  e l l e  s u b i t  une metamorphose c o n s t a n t e ,  engendree  p a r  
1*a p p a r i t i o n  d*oeuvres  t o u j o u r 3  n o u v e l l e s .  Bn f a i t ,  l e  
p a s s e  s ' a c h e v e  e t  en merae t e  nps se  d e f a i t  dans l e  p r e s e n t ,  
ce q u i  e s t  a u s s i  v r a i  pou r  l e s  op? r e s .
2 .  L * ex p e r ien ce  de I 5e c r i v a i n ,  r e e l l e  ou im ag in e e ,  
e s t  c o n c e n t r e e  dans son o e u v re ,  d*ou l a  p r e o c c u p a t i o n  du 
c r i t i q u e  avec 1*o euvre  e t  non avec 1’ a u t e u r .
3* Les em otions e t  1? p e r s o m i a l i t e  de 1*e c r i v a i n ,  
n ' o n t  pas  d f im p o r tan ce  en t a n t  que ; e l l e s ;  e l l e s  d o iv e n t  se  
con fond re  avec l ' o e - i v r e  e l le -m ^m e .
M algre  l a  v a r i e t e  d ' i n t e r p r e t a t i o n s  du fo rm al ism e
Propp ,  "Les t r a n s f o r m a t i o n  des c o n te s  f a n t a s t i q u e s " , 
d an s :  T h eo r ie  de l a  L i t t i n a t u r e  ( S e u i l ,  1 9 6 5 ) .
R. Jak o b so n ,  S s s a i s  ae l i n g u i s t i q u e  g e n e r a l e  ( P a r i s :  
ed .  de M in u i t ,  196 3 J •
^ E s s a i s  l i n g u i s . i q u e * „ ( T r a a u x  du c e r c l e  l i n g u i s t i q u e  
de Copenhague) ,  v o l .  XII  ^Copenhague: N ord lsk  F o r l a g ,  1 9 5 9 /•
36 Problemes de l i n g u i s t i q u e  Te n e r a l e  ( P a r i s :  G a l l i -  
mard, 1955TI
^ Elem ents  de I.i n g u i r x i q u e  g e n e r a l e ( P a r i s :  C o l i n , I 9 6 0 ) .
38 "La d e s c r i p t i o n  de l a  s i g n r f i c a t i o n  en l i t t e r a t u r e " ,  
d an s :  Communications l e d .  S e u i l ► n° i , ,  1964-).
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l e s  c r i t i q u e s  s * a c c o r d e n t  s u r  un p r i n c i p e  fo n d am en ta l :  
l a  p r im a u te  de 1*o e u v r e .
Quand a  l a  N ouvel le  C r i t i q u e  p rop rem en t  d i t e ,  l a  
m e i l l e u r e  approche  s e r a i t  de p r e s e n t e r  schem atiquem ent  l e s  
q u a t r e  d i r e c t i o n s  p r i n c i p a l e s  q u ' i l  e s t  p o s s i b l e  d ' y  d i s -  
t i n g u e r ,  e t  de commencer p a r  l a  c r i t i q u e  e x i s t e n t i e l l e .
De p a r  l a  n a t u r e  de l a  communication l i t t e r a i r e *  l ' a -  
n a l y s e  c r i t i q u e  e s t  une a n a l y s e  immanente de 1 ' o e u v re ,  q u i  
r e p r ^ s e n t e  une m u l t i p l i c i t y  de r a p p o r t s  q u i  l a  t r a n s c e n d e n t .  
S u r  l e  p l a n  t h e o r i q u e ,  s e l o n  Serge  Doubrovslcy, c e t t e  ana­
l y s e  se  f a i t  a  t r a v e r s  un C o g i to  e t  l e  " s e u l  C o g i to  dont  l a  
c r i t i q u e  p u i s s e  c o n n a i t r e  e s t  c e l u i  du c r i t i q u e  en t r a i n  de 
r e f l e c h i r . . .  c ' e s t - 4 - d i r e  de r e f l e c h i r  £ l*oeuvre  J I I  v a u -  
d r a i t  p e u t - i t r e  mieux l a i s s e r  p a r l e r  Doubrovslcy, c a r  de t o u s  
l e s  c r i t i q u e s  e x i s t e n t i e l s , c ' e s t  l u i  q u i  a  l e  p lu s  c l a i r e -  
ment fo rm u le  s a  p o s i t i o n :
S i . . .  1 ' oeuvre  p rend  c o n s i s t a n c e  p a r  u n i f i c a t i o n  
s y n t h e t i t i q u e , au c o e u r  de ma p ro p re  t e m p o r a l i t e ,  des  
e x p e r i e n c e s  d i s c o n t i n u e s  ou e l l e  se  donne a  moi p a r  
p r o f i l s  s u c c e s s i f s ,  i l  e s t  b i e n  v r a i . . .  que " 1 ' oeuvre  
n ' e s t  p lu s  dans  1 ' o e u v re " ;  a j o u t o n s ,  en p a r o d i a n t  l e  
S e r t o r i u s  de C o r n e i l l e :  " e l l e  e s t  t o u t e  ou je  s u i s . "
Ce q u i ,  b i e n  e n t e n d u ,  ne v e u t  pas  d i r e  que " j ' i n v e n t e "  
1 ' oeuvre  l e  moins du monde, mais q u ' e l l e  £e c o n s t i t u e  
l i t t e r a l e m e n t  a  t r a v e r s  m oi. Car  1 ' oeuvre  n ' a  jam ais  
e t e  "dans  1 " oeuvre"  que p a r  1 ' i l l u s i o n  d 'u n  r e a l i s m e  
n a i f .  D 'a b o r d ,  s u r  l e  p l a n  p e r c e p t i f ,  s i  1 ' o eu v re ,  en 
t a n t  q u ' o b j e t  e s t h e t i q u e ,  e x i s t e  b ie n  en d eh o rs  de l a  
c o n s c i e n c e ,  comme l i v r e  ou t a b l e a u ,  c e l u i - c i  n ' a  de 
s e n s ,  comme t o u t e  c h o s e ,  que p a r  e t  pour  une cons ­
c i e n c e :  l a  c o n s c ie n c e  c r i t i q u e . •• c o n s t i t u e  l e  sens  a
mesure q u ' i l  l e  d ec o u v re .3 9
- ^ Pourquo i  l a  n o u v e l l e  c r i t i q u e : c r i t i q u e  e t  o b . j e c t i -  
v i t e  ( P a r i s :  I.iercure de F ra n c e ,  19o9i p .  221.
b o
La c r i t i q u e  p s y c h a n a l y s t e ,  malgre  c e r t a i n e s  c o n s -  
t a n t e s ,  s u i t  des  o r i e n t a t i o n s  d i f f e r e n t e s  s e lo n  l e s  methodes 
a d o p t e e s .  Un de ces  a s p e c t s  e s t  e v i d e n t  dans l a  methode de 
C h a r l e s  Mauron, a p p e l l e e  " p s y c h o c r i t i q u e " }  methode r e c e n t e  
pu isq u e  son l i v r e  " L ' i n c o n s c i e n t  dans 1*oeuvre  e t  l a  v i e  de 
R a c i e " ,  a  pa ru  en 1957* Mauron lui-m§me r e c o n n a l t  que s a  c r i ­
t i q u e  e s t  p a r t i e l l e  v e u t  s ' i n t e g r e r  e t  non se  s u b s t i t u e r  
a  une c r i t i q u e  t o t a l s .  I I  n * ig n o re  n u l le m e n t  que Racine  ou 
Mallarrne on t  eu une p e r s o n n a l i t e  c o n s c i e n t e  dont  l e  r 8 l e  a 
6 t e  e s s e n t i e l  dans l a  c r e a t i o n  de l e u r  o e u v re .  La p s y c h o c r i ­
t i q u e ,  e c r i t - i l ,  v e u t  a c c r o i t r e  n o t r e  i n t e l l i g e n c e  des  oeuvres  
l i t t e r a i r e s ,  en d e c o u v ra n t  dans l e s  t e x t e s  des f a i t s  e t  des 
r e l a t i o n s  demeures j u s q u ' i c i  i n a p e r q u s ,  e t  dont  l a  p e rso n n a ­
l i t e  i n c o n s c i e n t e  de l ' ^ c r i v a i n  s e r a i t  l a  s o u r c e .  La d e t e c ­
t i o n  de ce s  f a i t s  e t  r e l a t i o n s  p a r  s u p e r p o s i t i o n  des  t e x t e s  
a b o u t i t  a  l a  mise en lu m ie re  d ' u n  mythe p e r s o n n e l  q u 'o n  i n ­
t e r p r e t e r s  p s y c h a n a l y t iq u e m e n t .
Une f o i s  l e  schema d e d u i t  de 1*o eu v re ,  l e  c r i t i q u e  se 
t o u r n e r a  v e r s  l a  v i e  de l ' a u t e u r  e t  a i d e  p a r  l a  p sy c h an a ly se  
f r e u d i e n n e  e s s a i e r a  de d e c o u v r i r  un schema p lu s  ou moins i -  
d e n t iq u e  a  c e l u i  d e j a  d e c o u v e r t  dans 1 ' o e u v re .  Une f o i s  ce 
schema i d e n t i f i e ,  l e  c r i t i q u e  r e v i e n d r a  a  1 ' oeuvre e t  a n a ly ­
s e r s  l e s  r e s u l t a t s  a u x q u e ls  i l  e t a i t  a r r i v e  au c o u r s  de l ' a -  
n a l y s e  i n i t i a l e .
P a r  exemple chez  R a c in e :  l e  pe rsonnage  c e n t r a l  occupe 
une s i t u a t i o n  de p i v o t ,  e n t r e  une femme c a p t i v e  q u ' i l  che rche  
e t  une femme a g r e s s i v e  q u ' i l  f u i t .  C e t t e  s t r u c t u r e  c o r r e s ­
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pond a  1 ' e q u a t i o n  du f i l s  f u y a n t  l e  pe re  e t  c h e r c h a n t  l ' i n -  
d ep e n d an ce .  Apres M i t h r i d a t e  l a  s i t u a t i o n  e s t  r e n v e r s e e :  
l e  f i l s  r e t o u r n e  au p e r e .  L’ a n a l o g i e  p o r t e  i c i  c l a i r e m e n t  
s u r  l a  s i t u a t i o n  R a c in e - P o r t - R o y a l .
On p o u r r a i t  m e n t io n e r  ega lem en t  Gaston B a c h e la rd ,  q u i
decouvre  l e s  "complexes de c u l t u r e " ;  i l  f a u t  p r e c i s e r  que
p o u r  l u i ,  l e s  complexes s o n t  chez l ’ a u t e u r  des  a t t i t u d e s
i r r e f l e c i e s  q u i  commandent l e  t r a v a i l  de l a  r e f l e x i o n -  Dans
l a  c o m p le x i ty  d*une c u l t u r e  s ' u n i s s e n t  des r e v e s  n a t u r e l s  e t
des t r a d i t i o n s  a p p r i s e s .  Ces complexes g r e f f e s  s u r  des  com-
40p le x e s  p lu s  p ro fo n d s  s o n t  mis a  j o u r  p a r  l a  p s y c h a n a l y s e .
Une t r o i s e ra e  d i r e c t i o n  de l a  N ouvel le  C r i t i q u e  e s t  
marquee p a r  1*o r i e n t a t i o n  s t r u c t u r a l i s t e . Depuis I960  en­
v i r o n ,  l e  s t r u c t u r a l i s m e  remplace p e t i t  a  p e t i t  l * e x i s t e n -  
t i a l i s r a e ;  i l  e s t  a  l a  f o i s  methode de r e c h e rc h e  s c i e n t i f i q u e  
e t  r e v o l u t i o n  c u l t u r e l l e  e t  i d e o l o g i q u e .  Sous c e t t e  e t i ­
q u e t t e  i l  f a u d r a i t  g ro u p e r  des v o c a t i o n s  e t  des i n t e n t i o n s  
f o r t  d i v e r s e s .  Mais ces  methodes o n t  c e c i  de coramun 
q u ' e l l e s  s o n t  t o u r n e e s  v e r s  l e s  s c i e n c e s !  l a  p s y c h a n a ly s e ,  
l a  p h i l o s o p h i e ,  l a  phenomenologie e t c . ,  Le p o i n t  im p o r ta n t  
e s t  que l 'homm e, l ’ o b j e t  de t o u t e  c r i t i q u e - ,  se  t r o u v e  p l a c e  
au second p l a n ,  comme un e lem ent  modele p a r  une r e a l i t e  e s -  
s e n t i e l l e  s u p e r i e u r e :  l e  langage  p a r  exem ple .  Cela  impose 
l a  n e c e s s i t e  de t r o u v e r  un systeme q u i  p e rm e t te  de d e c h i f f r e r
L*Eau e t  l e s  Reves ( P a r i s :  J .  C o r t i ,  1942) ,  e t  
La P o e t iq u e  de l a  R e v e r i e ( P a r i s !  P . U . F . ,  i 960) .
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l * e t r e  de l ’ homme s t r u c t u r a l i s t e . Ce systeme c * e s t  l a  s o -  
c i o l o g i e ,  ou l a  p s y c h a n a l y s e , ou l a  l i n g u i s t i q u e  e t c . . . . ,  
a p p l iq u e e  a  1*oeuvre e t  uniqueraent a  1 ' oeuvre  en t a n t  que 
p r o d u i t  phenomenologique de l ' e t r e  de c e t  homrae s t r u c t u ­
r a l i s t e :
. . .  ce q u i  e s t  nouveau ,  c * e s t  une pensee  (ou 
u n e " p o e t iq u e ")  q u i  che rche  rnoins a  a s s i g n e r  des  s e n s  
p l e i n s  aux o b j e t s  q u * e l l e  d e c o u v re ,  q u ' a  s a v o i r  com­
ment l e  sen s  e s t  p o s s i b l e ,  a  q u e l  p r i x  e t  s e l o n  
q u e l l e s  v o i e s .  A l a  l i m i t e  on p o u r r a i t  d i r e  que l ' o b -  
j e t  du s t r u c t u r a l i c m e  ce n ' e s t  pas  l*honme r i c h e  de 
c e r t a i n s  s e n s ,  rnais l 'homne f a b r i c a t e u r  de s e n s ,  
corame s i  ce n ' e t a i t  n u l l e n e n t  l e  con tenu  des sens  q u i  
e p u i s a t  l e s  f i n s  s em an t iq u es  de 1 ' h u m a n i t e , mais 
l ' a c t e  s e u l  p a r  l e q u e l  ces  s e n s ,  v a r i a b l e s  h i s t o r i a u e s ,  
c o n t i n g e n t s ,  s o n t  p r o d u i t s .  Homo s i g n i f i c a n s : t e l  , 
s e r a i t  l e  nouve l  homme de l a  r e c h e rc h e  s t r u c x u r a l e  . i+1
Prenons comme exemple l a  s t r u c t u r e  que Roland B a r th e s
h p
decouvre  dans l e  t h e a t r e  de R ac in e .  I I  i d e n t i f i e  une s i ­
t u a t i o n  de base dans une p i e c e ;  p u i s  i l  examine l e s  a u t r e s  
p i e c e s  de Racine e t  y decouvre  c e r t a i n ®  c o n s t a n t e s  (ou e l e ­
ments de s t r u c t u r e s ) ,  q u i  fo rm en t  c e t t e  s t r u c t u r e  de b a s e :
A a t o u t  p o u v o i r  s u r  B;
A aime B q u i  ne l ' a i m e  p a s .
La r e l a t i o n  e s s e n t i e l l e  e n t r e  l e s  p e r so n n a g e s  e s t  l a  
p rem ie re  r e l a t i o n ,  une r e l a t i o n  d ’ a u t o r i t e ,  q u i  e s t  l a  
p lu s  im p o r t a n t e .  -  A i n s i ,  ce schema s u b i t  des m o d u la t io n s :
A d e v i e n t  t y r a n ,  B e s c l a v e ;  A d e v i e n t  p e r e , e t  B f i l s .
^ R o l a n d  B a r t h e s ,  S s s a i s  C r i t i q u e s  ( P a r i s :  2d .  du 
S e u i l ,  1964) ,  p .  218.
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Sur  Racine ( P a r i s :  Ed. du S e u i l ,  1963)*
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P u i s ,  p a r  une n o u v e l l e  m o d u la t io n  A d e v i e n t  Dieu e t  B c r e ­
a t u r e ;  B a r th e s  decouvre  que A e s t  Dieu mais c o u p a b le ,  e t  B 
e s t  c r e a t u r e ,  mais i n n o c e n t e .  Le c o n f l i t  e s t  r e s o l u  p a r  B 
assum an t  l a  c u l p a b i l i t e ,  c a r  i l  e s t  i n s u p o r t a b l e  a  l a  c r e ­
a t u r e  que Dieu s o i t  c o u p a b le .
Les s t r u c t u r a l i s t e s  se  r e c l a m e n t  en F rance  de Claude 
L e v i - S t r a u s s , a n t h r o p o l o g u e , de J a c q u e s  Lacan ,  p sy c h an a -  
l i s t e ,  de George Lukacs e t  de Louis  A l t h u s s e r ,  n a r x i s t e s .  
Recemment, pour  des  r e f l e x i o n s  h i s t o r i q u e s  e t  p h i lo s o p h iq u e s  
l e  nom de Michel  F o u c a u l t  e s t  m entionne frequem m ent•
La q u a t r i e m e  d i r e c t i o n  m ajeure  de l a  N ouve l le  C r i ­
t i q u e  e s t  connue sous  l e  nom de c r i t i q u e  th e m a t iq u e .  Le mot 
" th e m e" ,  u t i l i s e  d e p u is  longtemps p a r  l a  c r i t i q u e  h i s t o -  
r i q u e ,  a p r i s  pen d an t  ce s  d e m i e r e s  a n n e e s ,  d ' u n  a u t e u r  a 
1 ' a u t r e ,  un s e n s  nouveau .
I I  s u f f i t  de m e n t io n n e r  l e s  deux d i r e c t i o n s  p r i n c i -  
p a l e s  de l a  c r i t i q u e  th e m a t iq u e :  pou r  J . - P .  Weber, un sou­
v e n i r  d ' e n f a n c e  don t  1 ' a u t e u r  p e u t  t r e s  b ie n  se  r a p p e l e r ,  
forme neanm oins ,  in c o n sc ia m m e n t , l a  m a t i e re  de son o e u v re .
L 'o e u v r e  n ' e s t  p lu s  dans ce cas  q u 'u n e  e t e m e l l e  r e p e t i t i o n  
d 'u n e  meme s i t u a t i o n  fondam en ta le  b asee  s u r  ce s o u v e n i r .  
L * a r t  e s t  un r e s s o u v e n i r  de l * e n f a n c e :
L*ana lyse  th e m a t iq u e  a f f i r m e  que l a  t o t a l i t e  de 
l ' a c t e  c r e a t e u r  peut; e t r e  com prise  comme m o d u l a t i o n , 
a  1* i n f  i n i  d *un theme u n i q u e ; e n t e n d a n t  p a r  th em e ,'" 
une e x p e r i e n c e  u n iq u e ,  ou une s c r i e  d ' e x p e r i e n c e s  
an a lo g u e s  fo rm ant  u n i t e  e t  l a i s s a n t  des i ' e n f a n c e  
une e m p re in te  i n n e f f a q a b l e  s u r  1 ' i n c o n s c i e n t  e t  l a
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memoire de 1*a r t i s t e  e t  p a r  m o d u la t io n , t o u t  sym- 
b o l e ,  t o u t  "an a lo g o n "  du theme .^-5
Georges P o u l e t  e t  J e a n  S t a r o b i n s k i  imprim ent une d i ­
r e c t i o n  d i f f e r e n t e  a  l a  c r i t i q u e  th e m a t iq u e .  I l s  c h o i -  
s i s s e n t  un them e,  l e  tem ps ,  l e  c e r c l e ,  l e  r e g a r d  e t c . ,  e t  
l ' a n a l y s a n t  dans  1*oeuvre  d * a u t e u r s  d i v e r s ,  dans l e  temps 
e t  dans l ' e s p a c e ,  p o u r  e l a b o r e r  une s y n th e s e  a  t r a v e r s  l a -  
q u e l l e ,  un a u t e u r  donne ,  a c q u i e r t  une n o u v e l l e  d im en s io n .
L 'e t u d e  du ’ temps humain" chez P o u le t  comporte l ' e x a -  
men des o e u v re s  de c e r t a i n s  a u t e u r s  r e p r e s e n t a t i f s  de l a  
l i t t e r a t u r e  f r a n q a i s e .  A i n s i ,  chez M onta igne ,  l e  temps 
n ' e s t  que l e  p r e s e n t  q u i  change constamment;  chez C o r n e i l l e  
l e  temps c ' e s t l ^ a c t e  v o l o n t a i r e  e f f e c t u e  dans l e  moment 
p r e s e n t  d e t a c h e  de l a  d u r e e .  P o u l e t  r e s s e r r e  l a  p a r t i c i ­
p a t i o n  de l 'homme a  1*e x i s t e n c e ,  dans un moment u n iq u e :
Ce n ' e s t  p l u s  l a  c o n s c ie n c e  amere d 'u n  i n t e r -  
v a l l e  q u i  se  c r e u s e ,  i l  n ' y  a p lu s  d * i n t e r v a l l e , i l  
n ' y  a  p l u s  q u ' u n  g l i s s e n e n t  g e n e r a l  a  l a  f o i s  des 
des ch o s e s  e t  de l ' e t r e  s e n t a n t ,  avec l e  s e n t im e n t  
d 'u n e  h o m o g en e i te  a b s o lu e  e n t r e  l e s  d i f f e r e n t s  e l e ­
ments q u i  composent  ce moment. L ' e t r e  s e n t a n t ,  e t  
son c o r p s ,  e t  l e  p ay sa g e ,  e t  l a  n a t u r e ,  et .  l a  v i e ,  
t o u t  p a r t i c i p e  au  moment du meme d e v e n i r .
Le theme de l ' e s p a c e  e s t  dev e lo p p e  dans La D is ta n c e
i n t e r i e u r e , e t  n ' e s t  q u 'u n e  d im ens ion  de l a  s u b j e c t i v i t e .
Dans 1 ' i n t r o d u c t i o n ,  P o u l e t  ose a f f i r m e r :
“̂ J e a n - P a u l  Weber, Neo- c r i t i q u e  e t  p a l e o - c r i t i q u e  
ou c o n t r e  P i c a r d  ( J . - .T .  P a u v e r t :  P a r i s ,  1>66) ,  pp.  I d - 1 9 .
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" F l a u b e r t " ,  dans  E tudes  s u r  l e  temps humain (Edin­
burgh :  Univ. o f  E d in b u rg h  P r e s s ,  19471, p .  333.
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Ma pensee  e s t  un e space  ou on t  l i e u ,  ou o n t  
l e u r  l i e u  raes p e n s e e s .  Les v o i c i  q u i  a r r i v e ,  p a s s e n t ,  
s ' e c a r t e n t  ou s * e n f o n c e n t ,  e t  j e  l e s  d i s t i n g u e  a  des  
d i s t a n c e s  s p a c i a l e s  ou t e r a p o re l l e s  q u i  ne c e s s e n t  de 
v a r i e r .  Ma pensee  n ' e s t  pas f a i t e  seu lem e n t  de mes 
g e n s e e s ;  e l l e  e s t  f a i t e  e n c o r e ,  e t  b i e n  p lu s  p e u t -  
e t r e ,  de t o u t e  l a  d i s t a n c e  i n t e r i e u r e  q u i  me s e p a r e  
ou me rap p ro ch e  de ce que je  p u i s  D en se r .  Car  t o u t  
ce que j e  Dense, c ' e s t  en moi que je  l e  pense* La 
d i s t a n c e  n ' e s t ' s e u l e m e n t  un i n t e r v a l l e ,  e l l e  e s t  un 
m i l i e u  a m b ia n t ,  un champ d ' u n i o n . 44,
J e a n  S t a r o b i n s k i  d i r i g e  son a t t e n t i o n  v e r s  d ' a u t r e s  
th&mes, q u i  s ' a c c o r d e n t  p lu s  avec s e s  vues  a  l ' e g a r d  de l a  
c r i t i q u e  e t  du c r i t i q u e .  D 'ab o rd  i l  e s t  d ' a v i s ,  a  p ropos  
de l ' o b j e c t i v i t e ,  que pe rsonne  n ' a  i n v e n t e  de moyen pou r  
r e v e l e r  une oeuvre  sans  se  r e v e l e r  lu i-m em e. S t a r o b i n s k i  
l a t e e  e n t e n d r e  dans L 'O e i l  V i v a n t , ^  q u ' i l  c o n g o i t  l ' a c t e  
c r i t i q u e  comme sem blab le  a  l ' a c t e  c r e a t e u r ,  q u i  e s t  un e f ­
f o r t  p o u r  com prendre ,  i n t e r p r e t e r  e t  r e c r e e r .  Dans son
46a u t r e  e s s a i ,  s u r  Rousseau,  i l  t r a i t e  de l a  s i g n i f i c a t i o n  
symbolique de l a  t r a n s p a r e n c e  e t  de 1 ' o b s t a c l e .  I I  p r o ­
pose d ' e g a l e r  l ' e l a n  a r t i s t i q u e  a  l ' a c t e  de r e g a r d e r .  Le 
theme dominant chez S t a r o b i n s k i  r e s t e  t o u j o u r s  l e  r e g a r d :
Le c r i t i q u e  e s t  c e l u i  q u i ,  t o u t  en c o n s e n t a n t  
k  l a  f a s c i n a t i o n  que l e  t e x t e  l u i  impose,  en ten d  
p o u r t a n t  c o n s e r v e r  d r o i t  de r e g a r d . I I  d e s i r e  p en e -  
t r e r  p l u s  l o i n  e n c o re :  p a r  d e - l a  l e  se n s  m a n i f e s t  
q u i  se  decouvre  a  l u i ,  i l  p r e s s e n t e  une s i g n i f i c a ­
t i o n  l a t e n t e .
44 G. P o u l e t ,  La D is ta n c e  i n t e r i e u r e ( P a r i s :  P lo n ,  
1 9 5 2 ) ,  p .  300 .
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( P a r i s :  Galiraard ,  19 6 1 ) .
J e a n - J a c q u e s  R ousseau , l a  t r a n s p a r e n c e  e t  1 ' cfe tac le  
( P a r i s :  P lo n ,  1 9 5 ? ) .
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P l u s  l o i n ,  S t a r o b i n s k i  s ' e x p l i q u e ,  en s o u l i g n a n t  l e s  
d i f f e r e n t e s  p o s s i b i l i t e s  de ce  r e g a r d  c r i t i q u e :
A l a  v e r i t e ,  1*e x ig e n c e  du r e g a r d  c r i t i q u e  ten d  
v e r s  deux  p o s s i b i l i t e s  o p p o se e s ,  dont  aucune n ' e s t  
p l e in e r a e n t  r e a l i s a b l e • La p rem ie re  i n v i t e  a  se  
p e r d r e  dans  l ' i n t i m i t e  de c e t t e  c o n s c ie n c e  f a b u le u s e  
que 1*o eu v re  l u i  f a i t  e n t r e v o i r :  l a  com prehens ion  
s e r a i t  a l o r s  l a  p o u r s u i t e  p r o g r e s s i v e  d 'u n e  com pli ­
c i t y  t o t a l e  avec  l a  s u b j e c t i v i t e  c r e a t r i c e • • .Nous 
c h e r c h e r i o n 3  a  p e r c e v o i r  c e r t a i n e s  c o r r e sp o n d a n c e s  
s i g n i f i c a t i v e s  q u i  n ' o n t  pas e t e  ap e rq u e s  p a r  1*e e r i -  
v a i n .  a  i n t e r p r e t e r  s e s  m ob i les  i n c o n s c i e n t s ;  a  l i r e  
l e s  r e l a t i o n s  complexes q u i  u n i s s e n t  une d e s t i n e e  e t  
une o eu v re  a  l e u r  m i l i e u  h i c t o r i q u e  e t  s o c i a l .  C e t t e  
seconde  p o s s i b i l i t e  de l a  c r i t i q u e  p eu t  e t r e  d e f i n i e  
consne c e l l e  du r e ? a r d  s u rp lo m b a n t ; I ' o e i l  ne v e u t  
r i e n  e c h a p p e r  de t o u t e s  l e s  c o n f i g u r a t i o n s  que l a  
m ise  a  d i s t a n c e  perm et  d ' a p e r c e v o i r . ^ 7
B ien  que l a  c r i t i q u e  th e m a t iq u e  r e u i n i s s e  des  voca­
t i o n s  e t  d es  m ethodes  d i v e r s e s ,  l e s  c r i t i q u e s  o n t  c e c i  en 
comraun: l a  l i t t e r a t u r e  c o n s t i t u e  pou eux un t e r r a i n  d ' e x -  
p l o r a t i o n  ou i l  e s t  p o s s i b l e  d * a n a l y s e r  e t  d ' i n t e r p r e t e r  
d 'u n e  m an ie re  q u i  to u c h e  p a r f o i s  au s u b j e c t i v i s m e , l e s  ma­
n i f e s t a t i o n s  e x i s t e n t i e l l e s  de l ' e c r i v a i n ,  ou du c r i t i q u e .
Les q u a t r e  d i r e c t i o n s  p r i n c i p a l e s  de l a  Nouvel le  
C r i t i q u e  e x p o s e e s  scheraat iquem ent dans l e s  pages  p r e c e -  
d e n t e s ,  nous f o n t  r e f l e c h i r  s u r  l a  n e c e s s i t y  d ' u n  i n s t r u ­
ment e s s e n t i e l  a  t o u t e  r e c h e rc h e  c r i t i q u e  i n t e r p r e t a t i v e ;  
c ' e s t  s a n s  d o u te  l a  c o n s c i e n c e  de l ' e c r i v a i n  e t  c e l l e  du
1*7
J e a n - J a c q u e s  R o u s s e a u . . .  p .  28 .
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c r i t i q u e .  C e l u i - c i  e n t r e  dans 1 ' oeuvre p a r  l e  raoyen de s a  
c o n s c ie n c e  q u i  s ' i d s n t i f i e  a  1 ' oeuvre de t e l l e  s o r t e  que 
1*oeuvre  semble e t r e  1*oeuvre mene du c r i t i q u e .  I I  f a u t  
s ' a s s i m i l e r  completement une oeuvre  pour  l a  b ien  e x p r im e r .  
Tout se  p a s se  comme s i  une r e a l i t e  m en ta le  se  t r a n s m e t t a i t  
de pensee a  pensee p a r  un p ro c e s s u s  e s s e n t i e l l e m e n t  r e p e -  
t i t i f  d on t  l e  p o in t  d ' a b o u t i s s e m e n t  s e r a i t  l a  c o n s c ie n c e  du 
c r i t i q u e  l e c t e u r .  Georges P o u l e t  a b ie n  r a i s o n  d ' a f f i r m e r :
Le l e c t e u r ,  l e  c r i t i q u e  co m p le te n t  done 1*o e u v re .  
I l s  l u i  donnent  s a  n e r f e c t i o n  e t  a c c o m p l i s s e n t  s a  f i n .  
T e l l e  e s t  l a  l e g o n  q u 'o n  p o u r r a i t  t i r e r  de l a  c r i t i q u e  
b a u d e l a i r i e n n e . Avant q u ' e l l e  i n t e r v i e n n e ,  1*o eu v re ,  
en que lque  s o r t e ,  r e s t e  en s u s p e n s .  E l l e  a t t e n d  l a  
c r i t i q u e .  De l u i ,  de s a  com prehension  depend l e  s o r t  
f i n a l  de ce q u i  l u i  e s t  p r e s e n t e .
La c o n n a is sa n c e  e t  1*e x p l i c a t i o n  de t o u t e  oeuvre  l i t t e -  
r a i r e ,  pou r  un c r i t i q u e ,  a  l ’ heu re  a c t u e l l e ,  depend e n t i e r e -  
ment des  donnees de l a  co n s c ie n c e  e x a m i n a t r i c e ; s a n s  c e t t e  
c o n s c ie n c e  i l  n ’y a pas de c r i t i q u e .  G. P o u le t  p e u t  mime 
a f f i r m e r  que 1*oeuvre e x i s t e  p a r  e t  a  t r a v e r s  l a  co n s c ie n c e  
c r i t i q u e :
C e t t e  oeuvre  e s t  done p r o v i s o i r e m e n t  en moi l a  
s u b s t a n c e  unique  q u i  e m p l i t  ce moi, e t  e l l e  e s t  en 
p lu s  de moi-meme, l e  m o i - s u j e t ,  l a  c o n s c ie n c e  c o n t i ­
nue de ce q u i  e s t ,  se m a n i f e s t a n t  a  l ' i n t e r i e u r  de 
1*o e u v re .  T e l l e  e s t  l a  s i t u a t i o n  p a r t i c u l i e r e  de 
t o u t e  oeuvre que je  f a i s  v i v r e  ou r e v i v r e , en m e t t a n t  
a  s a  d i s p o s i t i o n  ma c o n s c i e n c e .  Mon se u lem en t  je  l u i  
r e n d s  a i n s i  l ' e x i s t e n c e ,  mais je  l u i  rends  enco re  
l e  s e n t im e n t  de l ’ e x i s t e n c e .  A in s i  je  ne d o i s  pas
De l a  C onscience  C r i t i q u e  ( P a r i s :  J .  C o r t i ,  1971) ,
P* 3 9 .
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h e s i t e r  a  r e c o n n a l t r e  q u 'u n e  oeuvre l i t t e r a i r e ,  t a n t  
q u 'o p e r e  en e l l e  c e t t e  i n s u f l a t i o n  de v i e  provoquee 
p a r  l a  l e c t u r e ,  d e v i e n t  e l le -m em e,  au depens du l e c ­
t e u r  don t  e l l e  an n u le  l a  v i e  p r o p r e ,  une maniere  
d ' e t r e  humain, c ' e s t - a - d i r e  une pensee c o n s c i e n t e  rQ 
d 'e l l e -m e m e  e t  s e  c o n s t i t u a n t  l e  s u j e t  de s e s  o b j e t s . ^
Tout ce mouvement c r i t i q u e  n ' e s t  pas une a p p a r i t i o n  
s p o n ta n e e ;  i l  f u t  p r e p a r e  p a r  l a  l i t t e r a t u r e  el le-meme e t  
s u r t o u t  p a r  l e  s u r r e a l i s m e .  Apres  l a  p rem ie re  g u e r re  mon- 
d i a l e ,  l e s  s u r r e a l i s t e s  v e u l e n t  se d e b a r a s s e r  d 'u n e  grande 
p a r t i e  de 1 ' h e r i t a g e  du p a s s e  l i t t e r a i r e ,  l i b e r e r  l'homme 
en e l a r g i s s a n t  son h o r i z o n  r e s t r e i n t  e t  s i m p l i f i e  p a r  l e  
r a t i o n n a l i s m e , l ' e s t h e t i q u e  e t  l a  p s y c h o lo g ie  t r a d i o n n e l s .
En se  b a s a n t  p o u r  une grande p a r t  s u r  l a  p s y c h o lo g ie  f r e u -  
d ie n n e ,  i l s  a j o u t e n t  de n o u v e l l e s  d im ens ions  a  l a  l i t t e ­
r a t u r e  en s o u l i g n a n t  1 ' im por tance  de l a  v i e  o n i r i q u e ,  de 
1* i n c o n s c i e n t  e t  de 1*i r r a t i o n n e l  dans l ' a c t e  c r e a t e u r .  Les 
i n i t i a t e u r s  de ce mouvement s o n t  Andre B re to n ,  avec l e s  Ma- 
n i f e s t e s  du S u r r e a l i s m e  (1924 e t  19 2 9 ) ,  e t  Aragon, avec 
son T r a i t e  du S t y l e  (1 9 2 8 ) .  Sn marge du s u r r e a l i s m e ,  e n t r e  
l e s  deux g u e r r e s ,  t o u r n e s  p lu t f i t  v e r s  une c r i t i q u e  de l a  
c o n s c i e n c e ,  on d o i t  r e t e n i r  s u r t o u t  l e s  noms de Marcel Ray­
mond, avec son l i v r e  De B a u d e la i r e  aft S u r r e a l i s m e . d ' A l b e r t  
Beguin ,  avec L'Ame ro m an t icue  e t  l e  r e v e . e t  Gaston Bache- 
l a r d ,  avec l a  p s y c h a n a lv s e  du f e u . I l s  ont  donne d r o i t  de
^ G e o r g e s  P o u l e t ,  La Consc ience  C r i t i q u e . p. 285*
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c i t 6  a  des  methodes s '  i n s p i r a n t  de l a  p s y c h a n a l y s e , e t  
l e u r s  r e c h e r c h e s  o n t  p r e p a r e  l a  N ouve l le  C r i t i q u e *
Comma nous l ' a v o n s  d e j a  v u ,  l e  concep t  a  l a  mode dans 
l a  p e r i o d s  q u i  va  de 19^0 a  19^5 e s t  l a  " c o n s c i e n c e " .  On 
t r o u v e  t r o i s  a t t i t u d e s  e n v e r s  l e  r 8 l e  de c e t t e  c o n s c ie n c e  
dans l ' e x a m e n  des  n o u v e l l l e s  t e n d a n c e s .
La c r i t i q u e  m odem e,  y com pris  l a  N ouvel le  C r i t i q u e ,  
s ' S t a i t  c o n s t i t u e  en p ro c la m an t  l e  p r im a t  de 1*o e u v re .  S i  
on pousse  l a  l o g iq u e  j u s q u ' a u  b o u t ,  c ' e s t  avec 1*a u t e u r  e t  
l e  c r i t i q u e ,  f a i r e  d i s p a r a i t r e  1 ' oeuvre  e l le-mSme, en t a n t  
q u ' e l l e  c o n s t i t u e  une somme de s i g n i f i c a t i o n s .  l i e  ne 
r e s t e  done que l e  l a n g a g e ;  l e s  a r t i c u l a t i o n s  i n t e r n e s  de 
1*o e u v re ,  que l a  c r i t i q u e  th e m a t iq u e  se  d o n n a i t  l a  tSche  
d ' e x p l i q u e r ,  f o n t  p l a c e  a  1 ' e tu d e  des  s t r u c t u r e s  l i n g u i s -  
t i q u e s  de 1 ' o e u v r e .  C e la  s i g n i f i e  l e  r e t o u r  a  1 ' e s sen c e  
v a l e r y e n n e :  " e s t  p u r  ce q u i  n ' e s t  s i g n e  de r i e n " .  ^e de ­
b a t  a c t u e l  dans l a  c r i t i q u e ,  p o r t e  s u r  l a  l i t t e r a t u r e  corame 
e x p r e s s i o n  de 1 ' humain e t  l a  l i t t e r a t u r e  comme 1 ' absence  de 
l 'homm e.
P a r  c o n t r e ,  l a  c r i t i q u e  m e taphysique  r e j e t t e  l a  p r i -
maute f o rm e l l e  de l ' o e u v r e .  L ' u n i v e r s  l i t t e r a i r e ,  de mode
de d i v e r t i s s e m e n t  dans un monde r a t i o n n e l ,  d e v i e n t  moyen
de c o n n a i s s a n c e  de l 'homme, dans un monde sourais a  l a  con-
t i n g e n c e .  La c r i t i q u e  modeme ne s ' i n t e r e s s e  p lu s  guere
a  l a  q u a l i t e  a r t i s t i q u e  du s t y l e  d 'u n e  o eu v re ,  mais s e u l e ­
ment en t a n t  q u ' e l l e  r e v e l e  des  s t r u c t u r e s  e x i s t e n t i e l l e s .
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D epuis  1950 e n v i r o n ,  l a  c r i t i q u e  de l a  " c o n s c i e n c e " ,  
e n t r e e  dans l a  deuxieme p h a s e ,  v e u t  c o n n a i t r e  l a  r e a l i t e  
" v r a i e " ,  en fo n d a n t  l e  n e o - r 6 a l i s m e  avec l e  nouveau roman. 
Les t h e o r i c i e n s  de l a  deuxieme phase  de l a  N ouve l le  C r i ­
t i q u e  c o n t i n u e r e n t  s u r  l * e l a n  de l e u r s  p r e d e c e s s e u r s , en 
a d a p t a n t  l e u r s  d e c o u v e r t e s  c r i t i q u e s  a  l a  c r e a t i o n  de l * e s -  
t h e t i q u e  de ce nouveau roman; i l  e s t  i n t e r e s s a n t  de n o t e r  
que to u s  s o n t  des  "nouveau" ro m a n c ie r s :  A l a i n  R o b b e -G r i l -  
l e t , ^ -  N a t h a l i e  S a r r a u t e , ^  M ichel  B u t o r , ^  e t c .
Ce developperaent de l * a c t i v i t e  c r i t i q u e  a  eu des  con­
s e q u en ces  p r e v i s i b l e s ;  une e t r a n g e  syrabiose s ’ e s t  i n s t a u r e e  
e n t r e  l a  l i t t e r a t u r e  e t  l a  c r i t i q u e ,  un e t r a n g e  c o n t r a t  a  
6 t e  c o n c lu  e n t r e  e l i e s .  E l i e s  ne peu v en t  p lu s  se  p a s s e r  
l ' u n e  de 1 ' a u t r e .  On v o i t  a p p a r a i t r e  a u j o u r d ’ h u i  un type  
de l i t t e r a t u r e  q u i  ch e rch e  i n s t i n c t i v e m e n t  l a  c o l l a b o r a ­
t i o n  c r i t i q u e .
Les p o i n t s  de c o n t a c t  des d i f f e r e n t e s  p o l a r i t e s  c r i ­
t i q u e s ,  on t  rendu  t r e s  d i f f i c i l e  l e  r a t t a c h e m e n t  de c e r ­
t a i n s  c r i t i q u e s  a  une d i r e c t i o n  donnee .  J e a n  R o u sse t  p a r  
exemple ,  se  l a i s s e  d i f f i c i l e r a e n t  s a i s i r ;  s i  l* o n  p a r l e
^ P our  un nouveau roman ( P a r i s :  Ed.  du M i n u i t , 1 9 o 3 ) •
52L*Ere de Soupcon ( P a r i s :  G a l l im a rd ,  1 9 5 6 ) .
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R e p e r t o i r e s  ( P a r i s :  Ed. du M in u i t ,  I9 6 0 ,  196^  e t
1966).
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t o u t  de m£me, chez  l u i ,  d 'u n e  methode s t r u c t u r a l i s t e  c ' e s t  
p a r c e  q u ' i l  e s t  s o u c i e u x  de r e s o u d r e  l ' a n t i n o m i e  e n t r e  l a  
forme e t  l e  fond  de 1 ' o e u v re ,  c o n s i d e r e e  comme un t o u t  i n ­
d ependan t  e t  a b s o l u ,  q u i  se  s u f f i t  a  el le-meme* R ousse t  
s ' e x p r im e  c l a i r e m e n t  l a - d e s s u s s
•*•  q u ' e l l e  s o i t  r e c e n t e  ou c l a s s i q u e ,  1 ' oeuvre 
impose l ' a v e n e m e n t  d ' u n  o r d r e  en r u p t u r e  avec l ' e t a t  
a x i s t a n t ,  1*a f f i r m a t i o n  d ' u n  r | g n e  q u i  o b e i t  a  s e s  
l o i s  e t  a  s a  l o g iq u e  p r o p r e . .
I I  a r r i v e  a u s s i  a  d o n n e r  a  l a  s t r u c t u r e  une d e f i n i ­
t i o n  q u i  n ' e s t  n i  e x a c te m e n t  o b j e c t i v e ,  n i  f o r m e l l e :
J ' a p p e l l e r a i  " s t r u c t u r e s "  ces  c o n s t a n t e s  f o r -  
■ e l l e s  c e s  l i a i s o n s  q u i  t r a h i s s e n t  un u n i v e r s  m enta l  
e t  que chaque a r t i s t e  r e i n v e n t e  s e l o n  s e s  b e s o i n s . 5 5
S e lo n  R o u s s e t ,  p a r  c o n s e q u e n t ,  l a  s t r u c t u r e  e s t  1*u n i ­
t e  d 'u n e  forme e t  d 'u n e  s i g n i f i c a t i o n *
En f i n  de corapte Doubrovsky a v a i t  r a i s o n  de d i r e :
I I  s ' a g i s s a i t  de f a i r e  f a c e  a  des  c o n t r a d i c t i o n s  
r e e l l e s  e t  de l e s  as sum er  en m o n t ra n t  que m a lg re  to u s  
ce s  d e f a u t s ,  l a  n o u v e l l e  c r i t i q u e  ouvre  a  l a  compre­
h e n s i o n  d e s  h o r i z o n s  i n e d i t s ,  a l o r s  que l ' a n c i e n n e  
c r i t i q u e ,  m a lg re  t o u t e s  s e s  q u a l i t e s ,  ne f a i t  que j e -  
t e r  un  v a i n  r e g a r d  en a r r i e r e . 5 °
X X X
• ^ Forme e t  s i g n i f i c a t i o n , q u a t r ie m e  t i r a g e .  ( P a r i s :
J .  C o r t i ,  1969T7 p .  I I I .
5 5 i b i d .  p .  X I I .
# S .  D oubrovsky ,  Pou rquo i  l a  n o u v e l l e  c r i t i q u e . p.XX.
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S ' i l  a  semble  v a l a b l e  de f a i r e  un examen de l a  c r i ­
t i q u e  t r a d i t i o n n e l l e  e t  n o u v e l l e ,  po u r  d i s c u t e r  d ' u n  c r i ­
t i q u e  comme C h a p e l a in ,  q u i  n ' a  meme pas l a i s s e  un sys teme 
de c r i t i q u e  c o h e r e n t  d e r r i e r e  l u i ,  c ' e s t  que l e  moment Cha­
p e l a i n ,  a  mon a v i s ,  e s t  un moment p r i v i l e g i e .  Le ca s  sp e ­
c i f  ique  de C h a p e la in  c r i t i q u e ,  demontre que dans une t o t a ­
l i t y  d * e f f o r t s  s i g n i f i c a t i f s ,  ou l 'homme se  r e t r o u v e  dans 
une c o n s c ie n c e  o u v e r t e  s u r  e l le -m §m e,  e t  s u r  1*o euvre  l i t ­
t e r a i r e ,  en t a n t  que d ia lo g u e  s t r u c t u r a n t ,  l e  r e g a r d  c r i ­
t i q u e  e s t  t o u j o u r s  en q u e t e  du " s e n s "  de 1 ' e x i s t e n c e  hu -  
maine e t  du monde*
I I  y e u t  t r o i s  c e n t s  ans  de pensee  c r i t i q u e  i t a l i e n n e  
e t  f r a n q a i s e  a v a n t  C h a p e la in ,  e t  t r o i s  c e n t s  ans de pensee 
c r i t i q u e  f r a n q a i s e  a p r e s  l u i ;  l e s  g ran d es  r e v o l u t i o n s  de 
l ' e s p r i t  n ' e c l a t e n t  j a m a i s ,  e l i e s  s o n t  l e  n iv e a u  de s a t u ­
r a t i o n  q u i  s e  m a n i f e s t e  p a r  l a  n e g a t i o n  t o t a l e  du p a s s e .
Le p r e s e n t  assume e n s u i t e ,  p a ra d o x a le m e n t ,  t o u t  ce  q u i  l u i  
r e s i s t e ,  e t  t o u t  ce r e s i d u  en c o re  e x i s t a n t ,  d e v i e n t  l a  
s t r u c t u r e  de d e p a r t  de l a  pensee  q u i  commence a  se  p r o -  
j e t e r .  Ce p r o c e s s u s  s ' a c c o m p l i t  a  t r a v e r s  des  c o n s c ie n c e s  
p r a t e s  a  d o n n e r  s e n s  a  l a  n o u v e l l e  t o t a l i t e  s i g n i f i a n t e ,  
i n c o r p o r a n t  l e s  s t r u c t u r e s  r e s i s t a n t e s  du p a s s e  au p r e s e n t ,  
p o i r l i b e r e r  l a  n o u v e l l e  e x i s t e n c e  en t r a i n  de se  d e f i n i r .
Pour  c e s  r a i s o n s  j ' a i  c o n s i d e r e  e s s e n t i e l  d ' e t a b l i r  
l e s  e t a p e s  d 'u n e  b i o g r a p h ie  de l a  c o n s c ie n c e  c r i t i q u e  de
53
C h a p e la in ,  p a s s a n t  p a r  des  moments luraineux,  ou o b s c u r s ,  
e t  de l e  s i t u e r  p a r  r a p p o r t  a  l a  R e n a is s a n c e ,  au baroque 
e t  au c l a s s i c i s m s .  I I  a semble a u s s i  u t i l e  de f a i r e  une 
revue  de l a  v i e  e t  de 1*oeuvre  de C h a p e la in ,  c a r  s i  Chape­
l a i n  e s t  un nom iramanquablement m entionne p a r  r a p p o r t  au 
XVII® s i e c l e ,  i l  e s t  p a r  c o n t r e  t r e s  connu e t  e t u d i e .
X X X
CHAPITRE I I  
JEAN CHAPELAINs L'HOfciwE ET L*OEUVRE
Le b u t  de ce c h a p i t r e  e s t  de p r e s e n t e r  une s y n th e s e  
de l a  v i e  e t  de 1 ' oeuvre  de J e a n  C h a p e la in ,  en  a d o p t a n t  
une p e r s p e c t i v e  d i f f e r e n t e  de c e l l e  des t r a v a u x  d e j a  accora- 
p l i s ,  e t  d ' e s s a y e r  de r e l e v e r  son i n f l u e n c e  s u r  son s i e c l e ,  
en F rance  e t  a  l ’ e t r a n g e r .  Ce t r a v a i l  im pl ique  l*examen 
m in u t ie u x  des s o u r c e s  e t  des  ouvrages  q u i  se  s o n t  occupes 
de C h a p e la in ,  en F r a n c e ,  p endan t  ces  d e m i e r s  t r o i s  s i e c l e s .
La so u rc e  f o n d a m e n ta l e , dans l e  ca s  de C h a p e la in ,  
e s t  l a  c o l l e c t i o n  p u b l i e e  p a r  Tamizey de Larroque  sous l e  
t i t r e  de L e t t r e s  de J e a n  C h a o e l a i n ;^  1*i n f o r m a t io n  p o u r r a i t  
S t r e  com ple tee  p a r  s e s  o eu v re s  im prim ees ,  a i n s i  que p a r  
l e s  nombreux m a n u s c r i t s  de l a  B ib l io th e q u e  N a t i o n a l e ,  e t  
de q u e lq u e s  a u t r e s  b i b l i o t h e q u e s  f r a n q a i s e ,  ou e t r a n g e r e s .
Pour  un l e c t e u r  a m e r i c a i n ,  avec l e s  L e t t r e s . i l  y a 
l e s  Opuscu les  C r i t i q u e s L e s  S e n t im e n ts  de l*A caden ie
^•Jean C h a p e la in ,  L e t t r e s  de J e a n  C h a p e l a i n , ed .  P h i ­
l i p p e  Tamizey de Larroque'  ( P a r i s ;  I m p r im e n e  N a t i o n a l e ,
1860 e t  1 6 8 3 . ,  2 v o l ) .
2
J e a n  C h a p e l a in ,  O puscu les  C r i t i q u e s . ed .  A l f r e d  C. 
H u n te r  ( P a r i s :  E. Droz ,  1 9 3 6 ) .
5 *
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3 ^F r a n c a i s e  s u r  l e  C i d , De l a  L e c tu re  des Vieux Romans, e t
l a  p lu s  r e c e n t e  d e c o u v e r t e ,  S o i x a n t e - d i x - s e p t  L e t t r e s  i n e -
d i t e s  a  Nicola.s H e in s iu s  ( 16**9-165 3 )^»
On a  e c r i t  s u r  C h a p e la in ,  mais a de g rands  i n t e r -  
v a l l e s ,  e t  l e s  e t u d e s  d 'en se rab le  s o n t  in c o m p le t e s ,  p a r f o i s  
s u p e r f i c i e l l e s , e t  s o u v e n t  p a r t i a l e s .  Tout de meme, l * e -  
c r i v a i n ,  en f a i t  l e  c r i t i q u e ,  r e t i e n t  e n co re  l * i n t e r § t  
m a lg re  t o u s  l e s  m a le n te n d u s .
La s e u l e  e tu d e  com plete  de l a  v i e  e t  de 1*oeuvre  de 
C h a p e la in  a  e t e  e c r i t e  p a r  Georges C o l l a s ,  e t  d a t e  de 1912; 
l e  r e s t e  se  l i m i t e  a  des e s s a i s  p a r t i e l s . ^  Une b io g r a p h ie  
documentee,  p u b l i e e  p a r  K e r v i l e r ,  d a te  du XIXe s i e c l e ,  e t  
de mSme 1*e tu d e  c r i t i q u e ,  d * a i l l e u r s  f a i b l e ,  d 'A u g u s te  
B o u rg o in ,?  s u i v i e  p a r  l * e s s a i  c r i t i q u e  de P . Brun.®
Parmi l e s  h i s t o r i e n s  de l a  l i t t e r a t u r e  c * e s t  R ig a l  
q u i  a e c r i t  un j u d i c i e u x  c o m p te - re n d u ,^  e t  Gustave Lanson 
q u i  nous a l a i s s e  l a  c r i t i q u e  l a  p lu s  s o l i d e  dans  1 ' a r t i c l e
^ E d i t e u r ,  C o l b e r t  S e a r l e s  (M in n ea p o l is :  Univ.  o f  
M innesota  P r e s s ,  1 9 1 b ) .
Il
P re m ie re  ed .  p a r  A. F e i l l e t  ( P a r i s :  s .  ed .  1870) ,  
re im prim ee (Geneve: S l a t k i n e  R e p r i n t s ,  1968) .
^ E d i t e u r ,  B e rna rd  Bray (La Haye: M art inus  N i j h o f f ,  
1966) . ,
J e a n  C h a p e l a i n . 1595- 167** ( P a r i s :  P e r r i n ,  1912) .
?F .  G u iz o t ,  C o r n e i l l e  e t  son te m p s ( P a r i s : P e r r i n , 1889)
8 \Aug. G o u je t ,  B i b l i o th e q u e  F r a n c a i s e ( P a r i s :1 7 0 1 -2 6 .  18
v o l . ) . ^
P e t i t  de J u l l e v i l e ,  H i s t o i r e  de l a  Langue e t  de l a
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de l a  Grande E n cy c lo p ed ie
Aprfes l a  deuxieme g u e r r e  m ond ia le ,  a  p a r t  l a  r e e d i ­
t i o n  des  Opuscules  C r i t i q u e s , De l a  L e c tu re  des V ieux  Ro­
mans . e t  des L e t t r e s , on d o i t  n o t e r  l e s  e tu d e s  c r i t i q u e s  
de G. A s c o l i , - ^  de E d i th  G. K e m , ^  e t  d ’E l b e r t  B. C. B or-  
g e r h o f f , ^  Tout ce q u i  a e t e  p u b l i e  s u r  C h a p e la in  e t  son 
o eu v re ,  s a u f  p e u t - e t r e  l e s  rem arques  d ’A nto ine  Adam dans 
l*Age C l a s s i a u e , ^  c e l l e s  des h i s t o i r e s  l i t t e r a i r e s ,  ou de 
d i v e r s  e s s a i s  d ’ h i s t o i r e  e t  de c r i t i q u e  l i t t e r a i r e s ,  ne 
s o n t  qu*une r e p r i s e  des i d e e s  fo rm u lees  a u p a r a v a n t .
Pou rquo i  l a  v i e  e t  1*oeuvre  de c e t  horame o n t - e l l e s  
i n t e r e s s e  l e s  h i s t o r i e n s  de son  s i e c l e ,  e t  i n t e r e s s e n t -  
e l l e s  en c o re  l e s  c r i t i q u e s  de nos j o u r s ?
C h a p e la in ,  ne sous  H e n r i  IV, e s t  e n t r e  dans l a  l i t ­
t e r a t u r e  a  l ' h e u r e  ou R i c h e l i e u  m o n ta i t  s u r  l a  scen e  p o l i ­
t i q u e ,  e t  a a t t e i n t  s a  r a a t u r i t e  l i t t e r a i r e ,  e t  s a  p rem ie re  
p o s i t i o n  d ' a u t o r i t e  c r i t i q u e  au moment du C i d ; i l  e s t  r e s -  
t e  m a l t r e  i n c o n t e s t e  de l a  c r i t i q u e  e t  p o e te  o f f i c i e l  a  l a
L i t t e r a t u r e  F r a n c a i s e  ( P a r i s :  Armand C o l i n ,  192** ) 8 v o l
^ " C h a p e l a i n " , dans La Grande E ncyc loped ie  ( P a r i s ,  1905 )
^ L a  c r i t i q u e  l i t t e r a i r e  au XVIIe s i e c l e  ( P a r i s :
C e n tre  de D ocumenta t ion  U n i v e r s T ta i r e  , 1937J
12 The I n f l u e n c e  o f  H e in s iu s  and V oss iu s  upon F rench  
Dramatic  Theory ( B a l t im o r e :  Johns  Hopki'ns P re 's s ,  19^ 9 ) •'
^ * The Freedom o f  F rench  C l a s s i c i s m  ( P r i n c e t o n :  P r i n c e ­
to n  Univ .  P r e s s ,  195DT7
^ ( P a r i s :  G a l l im a rd ,  1968 ) .
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Cour pendan t  un q u a r t  de s i e c l e ;  i l  a  e t e  c o n s e i l l e r  l i t ­
t e r a i r e  de R i c h e l i e u ,  de Alazarin, de C o l b e r t  e t  de L ou is  
XIV; merabre f o n d a t e u r  de l 'A ca d em ie  F r a n g a i s e  e t  de l ' A -  
cademie des I n s c r i p t i o n s  e t  B e l l e s - L e t t r e s ,  i l  a  e t e  
mele a u s s i  a  l a  c r e a t i o n  de l 'A cadem ie  des  S c i e n c e s .  I I  
s ' i n t e r e s s a i t  a  t o u t  — e t  c e l a  avec competences a  l a  
l i t t e r a t u r e ,  a. l a  p o l i t i q u e ,  a  l a  m edecine ,  a. l a  phys ique  
e t  a  1*a s t r o n o m ie • A cause  de s e s  c o n n a i s s a n c e s  u n i v e r -  
s e l l e s  l e s  g r a m m a i r i e n s , l e s  s a v a n t s ,  l e s  p o e t e s ,  e t  meme 
l e s  i n s t i t u t i o n s  p a r t o u t  en E urope ,  l u i  dem andaien t  des  
c o n s e i l s •
V o i l a  a u t a n t  de r a i s o n s  p o u r  exam ine r  l a  v i e  de c e t  
homrae q u i ,  p a r  son a c t i v i t e  i n t e l l e c t u e l l e , a l a i s e e  une 
em p re in te  d u r a b le  s u r  l e  s i e c l e  dans l e q u e l  i l  a v e c u .
Les d e b u t s  de l'homme f u r e n t  s im p l e s :  J e a n  Chape­
l a i n  n a q u i t  a  P a r i s  l e  ^ decembre 1595» l e  second des  c inq  
e n f a n t s  de S e b a s t i e n  C h a p e la in  n o t a i r e  du r o i ,  e t  de 
Jehanne C o r b i e r e ;  i l  s o r t a i t  done de l a  p e t i t e  b o u r g e o i s i e  
p a r i s i e n n e ,  s im ple  dans  se s  m oeurs ,  mais a v i s e e  dans l e s  
a f f a i r e s ,  dont  i l  a ga rde  l e s  q u a l i t e s  e t  l e  gof l t .  Sous 
1 ' i n f l u e n c e  de s a  mere,  l o i n t a i n e  p a r e n t e  de R onsard ,  i l  a 
em brasse  l a  c a r r i e r e  des  l e t t r e s .  A 1 ' e d u c a t i o n  regue  des 
c o l l e g e s  de son tem ps,  i l  a  a j o u t e  l a  p h i l o s o p h i e , e t  s u r ­
t o u t  l ' i t a l i e n  e t  l ' e s p a g n o l  q u ' i l  a  a p p r i s  t o u t  s e u l . ^ 5
* ^ P h i l .  Tamizey de L a r ro q u e ,  L e t t r e s  de J e a n  C h a p e la in
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A pres  des  e t u d e s  in c o m p le te s  de m e d ic in e ,  i l  d e v i n t  
" g o u v e m e u r "  d ' e s p a g n o l  du b a ro n  du Bee; p u i s ,  i l  f u t  p l a -  
c 6  chez S e b a s t i e n  Hardy ,  s e i g n e u r  de La T ro u s s e ,  p lu s  t a r d  
G ra n d -P rev 8 t  de P r a n c e ,  comme p r e c e p t e u r  de s e s  q u a t r e  e n -  
f a n t s  e t  a d m i n i s t r a t e u r  de s a  f o r t u n e .  I I  s u i v i t  c e t t e  f a ­
m i n e  p en d an t  d i x - s e p t  a n s .  De ce t e m p s - l a  i l  g a rd a  un 
s e n t im e n t  de g rande  a m i t i e  p o u r  l e  m arquis  e t  une a f f e c t i o n  
p ro fonde  pou r  l a  f i l l s ,  iv Ia r ie -F ra n g o ise , devenue l a  mar­
q u i s e  de F la m a re n s .  La p rem ie re  t e n t a t i v e  l i t t e r a i r e  de 
C h a p e la in  f u t  d e s t i n e e  a  s e s  e l e v e s ;  i l  s ' a g i t  de l a  t r a ­
d u c t i o n  "anonyme", i n t i t u l e e :  Le gueux , ou l a  v i e  de Guzman
d ' A l f a r a c h e , Image de l a  v i e  h u n a i n e . . .  v e r s i o n  n o u v e l l e  
d 'E s p a g n o l  en F r a n c o i s . Dans une l e t t r e  a  H u e t ^  i l  p a r l e
d 'u n e  " t r a d u c t i o n  que je  f i s  a  l ' S g e  de 20 a n s ,  s a n s  nom
17e t  pour c o m p la i re  a  des  p e r so n n e s  de q u a l i t e  de mes a m is . "
de l 'A ca d e m ie  f r a n c o i s e  ( P a r i s :  Im prim er ie  N a t io -  
n a l e  188877 T. I ,  p .  21; comne l ' i n d i q u e  l a  l e t t r e  a  Trem­
b l a y ,  de 1632. C e t t e  s i t u a t i o n  e s t  a t t e s t e e  a u s s i  p a r  de 
nombreuses a u t r e s  l e t t r e s :  a  in:ne de F lam a re n s ,  l e  25 f e v .  
1640; a  de B r e t o n v i l l i e r s , l e  2^ nov .  1632; a  Mne de La 
T ro u s s e ,  l e  23 s e p t .  1637 e t c . ,
^ L e t t r e s ,  I I ,  p .  206.
17Re marque f a i t e  par Chapelain dans " l 'A vert issem ent"  
du Guzman, qui indique 1 ' o r i e n t a t i o n  future  du c r i t i q u e :
. . .  T r a d u i r e  e s t  une chose v i l e  e t  l a  
t r a d u c t i o n ,  en  ceux q u i  l a  p r o f e s s e n t ,  p r e ­
suppose  une b a s s e s s e  de cou-
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S e l o n  s e s  l e t t r e s ,  l a  t r a d u c t i o n  p o u r r a i t  b i e n  r e -  
m on te r  a  1615* mais l a  p u b l i c a t i o n  e s t  de 1619-1620.^-^
P en d an t  l e s  annees  p a s s e e s  chez La T rousse  i l  a  eu 
l ' o c c a s i o n  de se  fo rm e r  1*i n t e l l e c t  e t  l e  g o d t ;  s i  l a  poe -  
s i e  e t a i t  p o u r  l u i ,  a  c e t t e  e p o q u e - l a ,  une o c c u p a t io n  s e -  
c o n d a i r e ,  c ’ e s t  que l a  c r i t i q u e  l i t t e r a i r e ,  ou mieux,  l ' e -  
tu d e  des  t h e o r i e s  p o e t i q u e s  l u i  p a r a i s s a i t  mieux son  f a i t .
C’e s t  a  l a  mene epoque q u ' i l  commenga a  m on te r  s a  
fameuse b i b l i o t h e q u e ,  ou en p r e m ie r  l i e u  i l  f a u t  m e t t r e  l e s  
a n c i e n s r q u ’ i l  c o n n a i s s a i t  mieux que p e r s o n n e .  I I  a v a i t  l u  
l e u r s  co m m e n ta te u rs , s ’ e t a i t  i n t e r e s s e  aux n o u v e l l e s  e d i  -  
t i o n s ,  e t  aux  c o n j e c t u r e s  s a v a n t e s .  I I  a e t e  so u v e n t  i n v i ­
t e  a  d o n n e r  son o p i n i o n  s u r  l e s  n o u v e l l e s  e d i t i o n s ;  i l  a 
f o u m i  des  r e n s e ig n e m e n ts  en i n d i q u a n t  des  s o u r c e s ,  des 
r e f e r e n c e s ,  des  t r a v a u x  i n e d i t s ,  e t  a examine l e s  oeuvres  
de l a  p l u p a r t  de s e s  co n tem p o ra in s  a v a n t  l e u r  p u b l i c a t i o n .
rag e  e t  un r a v a le m e n t  de 1*e s p r i t .  Les g ene reux  en 
d i s t i n g u e n t  l ’ e x e r c i c e  e t  ra rem e n t  a - t - o n  veu l ’ e s -  
p r i t  ne a  des  g ran d es  choses  l ' e m b r a s s e r  que p a r  
p a s s e - t e m p s ,  non p lu s  que d 'o u v ra g e  t r a d u i t  a v o i r  
ou longue  ou fameuse v i e . . .  S t  c e r t e s  je  s u i s  d ’ o-  
p i n i o n  o p i n i a s t r e ,  quoy q u 'e n  d i s e n t  l e s  i n t e r e s s e s ,  
que l a  c o n n a i s s a n c e  des deux l a n g u e s ,  quand e l l e  s e -  
r a i t  p a r f a i c t e  (q u i  e s t  t o u t  ce c u 'o n  p e u t  m e t t r e  en 
a v a n t  pour  a b o n n i r  c e t t e  a f f a i r e )  n ’ e s t  pas  chose 
b a s t a n t e  pou r  f a i r e  e s t i m e r  un homme d*avan tage  pou r  
bon g ram m a ir ien :  v i l e  homme, s e r v i l e  a m b i t io n .
V o i r :  J .  C h a p e la in :  Opuscu les  C r i t i q u e s , p .  ^ 6 .
1Q
De Granges de S u r g e r e s ,  B u l l e t i n  de B i b l i o p h i l e  
( P a r i s , . 1 6 8 5 ) ,  p .  289 .
1 ^L e t t r e s . I I ,  pp. 119 e t  179.
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C h a p e la in  e s t  un des  r a r e s  hommes du XVIIe s i e c l e  
chez  q u i  on t r o u v e  a u s s i  une c o n n a is s a n c e  e tendue  e t  p r e ­
c i s e  des a n c i e n s  a u t e u r s  f r a n q a i s ;  on a d e c o u v e r t  dans s a  
b i b l i o t h e q u e  L a n c e l o t ,  P e r c e f o r e s t ,  T r i s t a n ,  P a l ra e r in ,  v o i -  
s i n a n t  avec C a t u l l e ,  V i r g i l e  e t  L u c re c e .  Dans l a  P r e f a c e  de 
l*Adone i l  en p a r l e  en homme q u i  l e s  a  l u s .  I I  c o n n a i s s a i t  
a u s s i  l e s  c h r o n i q u e u r s , F r o i s s a r t ,  J o i n v i l l e ,  V i l l e h a r d o u i n .  
Mais son i n t e r e t  a l ’ eg a rd  des V ieux  Romans e s t  r e s t e  p h i l o -  
l o g iq u e  e t  h i s t o r i q u e .20 n  f Ut  l e  p r e m ie r  en F rance  a com- 
p re n d re  que pou r  s a i s i r  une oeuvre  e t  se m o n t r e r  j u s t e  en -  
v e r s  e l l e ,  i l  f a u t  d ' a b o r d  l a  r e p l a c e r  dans son  epoque e t  
t e n i r  compte de l a  la n g u e  de l a  p e r io d e  ou e l l e  a e t e  ee 
c r i t e
I I  c o n n a i s s a i t  t r e s  b i e n  l e s  t h e o r i c i e n s  i t a l i e n s  
V id a ,  C a s t e l e t r o ,  Tasso  e t  son c o m p a t r i o t e ,  i t a l i e n  n a t u ­
r a l i s e ,  J .  C. S c a l i g e r .  Mais ceux q u ' i l  e s t i m a i t  l e  p lu s  
e t  q u ’ i l  a c i t e s  dans l a  P re f a c e  de l ’Adone, s o n t  A r i s t o t e  
e t  S c a l i g e r ;  i l  l e s  nomine dans l a  " L e t t r e  s u r  l e s  v i n g t -  
q u a t r e  h e u r e s " ,  e t  a u s s i  dans Les S e n t im e n ts  de l ’Academie 
s u r  l e  C i d . A c e t  e g a rd ,  Guez de Ba lzac  ose a f f i r r a e r :  
" s ’ i l  a e t e  d i t  avec r a i s o n  q u ’A r i s t o t e  e t a i t  l e  g e n ie  de 
l a  n a t u r e ,  nous pouvons d i r e  a u s s i  ju s t e m e n t  q u ’ en c e t t e
20J .  C h a p e la in ,  De lja L e c tu re  des Vieux Romans, p . 13*
^ G .  C o l la s ,  Jean C hapela in , p. 16.
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2 2r a a t i e r e  M. C h a p e la in  e s t  l e  gen ie  d ' A r i s t o t e . "
Quant a  s e s  d e v a n c ie r s  i ram edia ts ,  i l  a  e s t im e  b eau -  
coup M alherbe ,  t o u t  en r e c o n n a i s s a n t  neanmoins l e s  l i r a i t e s  
de son t a l e n t ;  i l  s ' e t a i t  t o u j o u r s  defendu  d ' e t r e  son d i s ­
c i p l e .  C ' e s t  ce q u ' i l  e c r i v i t  a  M ^ e de Goumay:
Quant a l'homme que vous a p p e le s  mon p r o t o ­
t y p e ,  i l  a v a lu  beaucoup en son temps,  mais non 
a s s e z  pour me r e n d re  son i m i t a t e u r ,  comme vous l e  
s u p p o s e s .  P lus  jeune  de que je  ne s u i s ,  j ' a y  r e -  
marque en l u i  des d e f a u t s  ou j ' e u s s e  e s t e  b ie n  mar- 
r i  d ' e s t r e  tombe. ^
Malgre c e t t e  p r i s e  de p o s i t i o n  de C h a p e la in  c o n t r e  
M alherbe ,  Lanson a pu d i r e  de l u i ,  q u ' i l  e t a i t :  " l e  p lu s  
s e v e r e ,  l e  p lu s  r a i s o n n a b l e  e t  l e  p lu s  l a b o r i e u x  e l e v e  de 
M a lh e rb e ."
En 1620, s u r  l e  c o n s e i l  de Malnerbe e t  de V au g e la s ,  
M arino ,  un h a b i t u e  de l ' H S t e l  de R a m b o u i l l e t , q u i  v o u l a i t  
p u b l i e r  un poeme e p iq u e ,  l 'A d o n e , f i t  a p p e l  a 1 ' e r u d i t i o n  
p o e t iq u e  de C h a p e la in ,  c o n s i d e r e  a  c e t t e  e p o q u e - l a  comme 
une a u t o r i t e  en l a  m a t i e r e .  C ' e s t  a i n s i  que sous forme 
de l e t t r e  a d r e s s e e  a  F a v e re a u ,  C h a p e la in  e c r i v i t  l a  P re ­
fa c e  de l 'A d o n e , s u r  1 ' i n s t a n c e  de 1 ' a u t e u r  meme; mais l e  
volume comprenant v i n g t  c h a n t s  n ' a p p a r d t  q u ' e n  1 6 2 3 •  La
22L e t t r e s ,  I I ,  p .  2^1: a  H e i n s i u s ,  l e  ^ j u i l .  1662. 
23I b i d . . I ,  p .  17: l e  10 d e c .  1632.
ok
L ' a r t i c l e  " C h a p e la in " ,  La Grande E n c y c lo p e d ie , 1905*
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P r e f a c e ,  t r a d u i t e  en i t a l i e n  p o u r  l ' e d i t i o n  de V en ise  (1625) 
e u t  p lu s  de su c c e s  que l e  poeme meme, e t  imposa im m edia te -  
raent C h a p e la in  aux gens de l e t t r e s  de F rance  e t  d ' l t a l i e .  
Bien q u ' i l  se s o i t  montre  p lu s  t a r d  t r o p  s e v e r e  e n v e r s  ce 
po&me meme, C h a p e la in  a dfl son p r e m ie r  su c c e s  a  M arino .
I I  s e m b l a i t  aux co n tem p o ra in s  q u ' i l  a v a i t  de fendu  l e  
poeme pou r  p r o f i t e r  de l a  g l o i r e  du p o e t e , ce q u i  l u i  p a -  
r a i s s a i t  un moyen commode de r e v e l e r  au p u b l i c  1*e r u d i t i o n
q u ’ i l  ne se  d o n n a i t  pas l a  pe ine  de t e n i r  c a c h e e ;  ce f a i -  
s a n t  i l  s ' a t t i r a  1 ' a d m i r a t i o n  de s e s  c o n te m p o ra in s ,  s e n -  
s i b l e s  s u r t o u t  au f a i t  q u ' i l  e t a i t  au c o u r a n t  de l a  c r i ­
t i q u e  de son temps.
I I  p r o f i t a  du s u c c e s  de l a  P r e f a c e  pour  se l a n c e r  
dans l a  p o e s ie  e t  pour  a f f e r m i r  son a u t o r i t e  en m a t i e r e  de 
c r i t i q u e .  Dans l a  g rande c o n f u s io n  de l a  l i t t e r a t u r e  du 
commencement du s i e c l e ,  on e p r o u v a i t  l e  b e s o in  d 'u n e  d i s c i ­
p l i n e .  Malherbe a v a i t  commence, mais i l  s ' e t a i t  t e n u  aux 
problem es de l a  langue e t  de l a  v e r s i f i c a t i o n .  I I  r e s t a i t  
a  d e t e r m i n e r  e t  a im poser  l e s  " r e g i e s " ,  q u 'o n  c o n n a i s a i t  a  
p e i n e .  A l a  s u i t e  de s a  P r e f a c e ,  l ' a s c e n s i o n  l e n t e  mais 
sflre de l ' a u t o r i t e  de C h a p e la in  commen§a, e n t r e  1623 e t  
1632, d a t e  a l a q u e l l e  s a  p o s i t i o n  d ' a r b i t r e  e t  de c r i t i q u e  
ne f u t  p lu s  c o n t e s t e e .
Le 7 j u i n  1632 i l  comnenqa a  t e n i r  r e g i s t r e  de s a  
c o r r e s p o n d a n c e ; l e s  annees  de fo rm a t io n  s o n t  p a s s e e s .
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En p l e i n e  a s c e n s i o n ,  a  l ' a g e  de 3? a n s ,  i l  c o n v i e n t  
d ' e x a m in e r  s e s  vues e t  s e s  i d e e s .  I I  e s t  b i e n  d i f f i c i l e  de 
d e f i n i r  s a  p h i l o s o p h i e .  I I  semble m e t t r e  l a  r a i s o n  a u - d e s -  
s u s  de t o u t ,  s an s  se  r a t t a c h e r  a  aucune d i r e c t i o n  p h i l o s o -  
p h iq u e .  L 'a c c o rd  des gens de bon sen s  1* imprggsionne, ce q u i  
ne l 'em p ec h e  pas de se  d e f i e r  des  o p in io n s  p a r t i c u l i e r e s ; 
i l  n ' a  n i  l a  f o i  en l a  p u i s s a n c e  de l ' e s p r i t  humain q u i  
f a i t  l a  f o r c e  de D e s c a r t e s ,  n i  l e  dou te  s e d u i s a n t  du p y r -  
rhon ism e ;  ce q u i  r e s t e  c * e s t  s a  l e g e n d a i r e  c i r c o n s p e c t i o n .
On a 1*im p re s s io n  q u ' i l  a embrasse  l e  s c e p t i c i s m e  de Mon- 
t a i g n e ,  mais i l  e s t  im p o s s ib le  de v o i r  un s c e p t i q u e  dans 
l 'homme q u i  a l e  p lu s  f a i t ,  a v a n t  f l o i l e a u ,  pou r  f o n d e r  s u r  
l a  r a i s o n  l a  l i t t e r a t u r e  c l a s s i q u e  en F ra n c e ;  e t  au moment 
ou i l  semble p ro c la m er  l a  s u p e r i o r i t y  du p y r rh o n ism e ,  i l  y 
echappe en r e v e n d iq u a n t  pou r  l e s  p r i n c i p e s  de l a  m o ra le ,  
l ' e v i d e n t e  c e r t i t u d e  q u ' i l  r e f u s e  aux c o n a e p t io n s  metaphy­
s i q u e s
Lanson, dans son a r t i c l e  de l a  Grande E n cy c lo p ed ie , 
c o n s ta te  que l a  p h i lo so p h ie  morale de Chapelain c ' e s t  l a  
s a g e s s e  anc ienne ,  un s t o ic i s m e  sans ra id eu r ,  une re g ie  de 
v i e  qui  c o n s i s t e  e s s e n t i e l l e m e n t  dans l a  prat ique des quatre  
v e r tu s  s o c r a t iq u e s :  f o r c e ,  j u s t i c e ,  prudence e t  temperance.  
Le s t o ic i s m e  de Chapelain,  p a r e i l  a c e l u i  de Montaigne,
2<
^ L e t t r e s ,  I I :  l a  co r re sp o n d a n ce  avec B a lz a c ,  1640.
6 ^
e t a i t  doux e t  humain, em p re in t  de t e n d r e s s e  e t  de f e l i c i t e .
26I I  n ' a i m a i t  pas l ' h e r o i s m e  de f a g a d e .
En ce q u i  concerne  C h a p e la in  c h r e t i e n ,  l a  t h e o l o g i e  
f u t  l a  s e u l e  s c i e n c e  q u i  n ' a i t  jam ais  a t t i r e  " c e t  am ate u r  
p a s s io n n e  de c o n n a i s s a n c e ."  Au c h r i s t i a n i s m e  a i n s i  q u ’ au 
s t o i c i s m e  i l  a t t a c h e  l a  c o n c e p t i o n  d*une v e r t u  moyenne, 
q u i  l u i  permet de c o n c i l i e r  l a  r e l i g i o n  de S o c r a t e  avec 
c e l l e  de J e s u s . 2?
En deho rs  de l a  p o e s i e ,  1*a u t r e  p a s s i o n  de s a  v i e  
f u t  l a  p o l i t i q u e ,  q u ' i l  m e t t a i t  a u - d e s s u s  mime de l ' A r t
p o e t i q u e .  S e lon  C h a p e la in ,  l ' u n e  ne c o n t r i b u e  q u ' a u  p l a i -
28s i r  e t  l ' a u t r e  au b ie n  de l a  s o c i e t e .  A cause  de s a  con­
n a i s s a n c e  de l ' i t a l i e n  e t  de l ' e s p a g n o l ,  a  cause  de son
amour pour  l e s  h i s t o r i e n s  a n c ie n s  e t  m o d em es ,  a u s s i  b i e n  
que p a r  une i n c l i n a t i o n  . n a t u r e l l e ,  i l  se c r o y a i t  d e s t i n e  
a  l a  d i p l o m a t i e ;  a i n s i ,  e c r i v i t - i l  a  Tremblay: " s i  j ' a y  
q ue lque  t a l e n t  dont  j e  me p u i s s e  p r e v a l o i r ,  c ' e s t  l a  po­
l i t i q u e . "  29
Mais s a  f o r t u n e  e t a i t  a i l l e u r s ;  a  t i t r e  de compensa­
t i o n  pou r  des s e r v i c e s  r e n d u s , l e  due de L o n g u e v i l l e  l u i
26 G. Lanson, " C h a p e la in " ,  La Grande E n c y c l o p e d i e ,1905.
2?L e t t r e s » I* P» 115* a  B a lz a c ;  I I ,  p .5S 0 ,  e t  I , p . 113: 
a  l a  duchesse  de L o n g u e v i l l e .
28 I b i d . . I ,  p .  3 : a  B a lz a c ,  l e  25 s e p t .  1632.
29l b i d . . I ,  p .  20.
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c o n f i r m s ,  p a r  un a c t e  n o t a r i e  l e  I e r  a v r i l  1635» l a  r e n t e  
v i a g e r e  de 2000 l i v r e s  q u ' i l  l u i  d o n n a i t  d e j a  d e p u i s  q u e l -  
q u es  a n n e e s . ^
La c o r re sp o n d a n c e  c o n s e rv e e  dans s e s  L e t t r e s ,  nous 
donne une id e e  des  o p in io n s  p o l i t i q u e s  de C h a p e la in ;  en 
b o u r g e o i s  p a r i s i e n  i l  e s t  t r e s  a t t a c h e  au r o i  e t  a  s a  f a -  
m i l l e *  M ais ,  b i e n  que m o n a rc h i s t s  c o n v a in c u ,  i l  ig n o re  
com ple tem en t  l a  m onarchie  de d r o i t  d i v i n ,  e t  p l a c e  dans l e  
p e u p le  e t  dans son l i b r e  consen tem en t  l a  so u rce  e t  l a  j u s ­
t i f i c a t i o n  du p o u v o i r  r o y a l ,  e t  c e c i  b i e n  a v a n t  Montes­
q u ieu *  I I  t r a c e  une v e r i t a b l e  t h e o r i e  du p o u v o i r  r o y a l  
d an s  une l e t t r e  de 1662.*^
S e l o n  C h a p e la in ,  l e  b i e n  du peu p le  e s t  l a  l o i  du 
royaume, s a  v o l o n t e  l e  fondement du p o u v o i r ,  son i n t e r § t  
l a  l i m i t e  des d r o i t s  e t  des d e v o i r s  du r o i ,  e t  l ' h e r e d i t e  
un  e x p e d i e n t  commode pour  e t r e  b ie n  s e r v i ;  l e  p eu p le  a 
meme d r o i t  a  1 ' i n s u r r e c t i o n  quand i l  a de j u s t e s  r a i s o n s  
de se  c r o i r e  mal s e r v i .  Ces c o n s i d e r a t i o n s ,  b i e n  en te n d u ,  
ne  s o n t  chez  C h a p e la in  que d ' o r d r e  s p e c u l a t i f .
Pour  r e v e n i r  a l a  l i t t e r a t u r e ,  comme l * o n t  b i e n  r e -  
marque Lanson, G. C o l l a s ,  e t  d ' a u t r e s  c r i t i q u e s  a v e r t i s ,  
C h a p e l a i n  n ' e t a i t  pas un a r t i s t e ;  l a  P u c e l l e  l ' a  p r o u v e , e t
3 ® Ja l ,  D i e t i o n n a i r e  C r i t i q u e  de 3 io g r a p h ie  e t  d ' H i s -  
t o i r e  ( P a r i s :  P lo n ,  1867) ,  l ' A r t i c l e ’̂ C h a p e l a i n " •
31 L e t t r e s , I I ,  p .  2^9: l e  30 j u i l l e t  1662.
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s e s  L e t t r e s , meme Les S e n t im e n ts  de 1*Academie l e  con-  
f i r m e n t .  I I  a  manque de p a s s io n  p o e t i q u e .
La c r i t i q u e  l i t t e r a i r e  q u 'o n  p r a t i q u a i t  a u t o u r  de l u i ,  
l a  s a t i r e  des d e f a u t s ,  l u i  sembla  un m e t i e r  peu h o n n e te ,  
i n s p i r e  p a r  l ' e n v i e  e t  l a  m echance te .  C r i t i q u e  lu i-meme, 
i l  e u t  des  mots t r e s  d u rs  pou r  ceux q u ' i l  ne v o u l a i t  pas  a -  
v o u e r  po u r  se s  c o n f r e r e s .
I I  d e v i n t  c r i t i q u e  comme i l  s e r a i t  devenu medecin ,  
p a rc e  q u ' i l  t r o u v a  dans 1 ' e tude  l i t t e r a i r e  un raoyen de s a -  
t i s f a i r e  son b e s o in  de s a v o i r ,  b e s o in  q u ' i l  po ssed a  t o u t e  
s a  v i e .  Du temps de C h a p e la in  l a  l i t t e r a t u r e  e t a i t  un do­
mains v a s t e ,  grand o u v e r t  a  un e s p r i t  c u r i e u x ;  a i n s i  d 'u n  
e s p r i t  c u r i e u x  e t  p a s s io n n e ,  i l  d e v i n t  un e r u d i t  a v e r t i ,  
p u i s  un t h e o r i c i e n  s a v a n t ,  p e u t - e t r e  l e  p lu s  accom pli  de 
son tem ps .  La c r i t i q u e ,  meme des d e f a u t s ,  i l  l a  v o u lu  
p r e v e n t i v e  e t  d i s c r e t e ,  r e d u i t e  au r 5 l e  de c o n s e i l l e r e  e t  
de g u id e ;  c ' e s t  l ' a t t i t u d e  de Q u i n t i l i e n  dans l ' a n t i q u i t e  
ro raa ine . I I  a pu meme c r o i r e  que l ' e t e n d u e  de son s a v o i r  
e t  l a  s o l i d i t e  de se s  c o n n a i s s a n c e s  d o c t r i n a i r e s  l e  d e s t i -  
n a i e n t  a  " d e b a r a s s e r  l a  F rance  de l a  b a r b a r i e . "  Ceci  v e r s  
1630, a  l ' e p o q u e  ou i l  se  r e v e l a i t  au p u b l i c  e t  c o n q u e r a i t  
une p la c e  de p re m ie r  rang  parmi l e s  r ioc te s ' ' .
Les p i e c e s  i r r e g u l i e r e s  q u i  a v a i e n t  e n v a h i  l e  t h e ­
a t r e  f r a n c a i s  d ep u is  1600 e n v i r o n ,  l ' e x t r e m e  c o n f u s io n  q u i  
e n t r a i n a i t  une l i b e r t e  e x a g e r e e ,  on t  so u le v e  l a  q u e s t i o n  des
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r e g i e s  —  p ra t iq u ee s  d eja  par l a s  i t a l i e n s  — e t ,  su r tout  
de l a  r e g ie  des v in g t - q u a t r e  h eures ,  a l a q u e l l e  e t a i t  l i e  
l e  s o r t  de to u t  un systerae dramatique, e t  qui d even a it  
a i n s i  l e  symbole des au tres  r e g i e s .  Chapelain s ' y  mela 
avec sa  s c i e n c e  e t  sa  c o n v ic t io n ,  en y contr ibuant  p lus  
que personne.  A l a  s u i t e  de son in te r v e n t io n  ju d ic i e u s e  
dans l a  polemique du C id , i l  conquit  du m§rae coup une au­
t o r i t e  i n c o n t e s t a b le  comme c r i t i q u e .
C*est en tre  1630 e t  1633 que d o i t  e t r e  p la cee  l a  con-  
t r o v e r s e  en tre  Chapelain e t  R ic h e l ie u  au s u j e t  de l* H is -  
t o i r e  des Cuerres de FIandre du ca r d in a l  B e n t iv o g l i o ,  sur  
l a q u e l l e  Chapelain e c r i v i t  une v e r i t a b l e  d i s s e r t a t i o n  a 
l*egard  de 1*i m p a r t i a l i t y  n e c e s s a i r e  a l * h i s t o r i e n ,  p r i n c i -  
palement en matiere de r e l i g i o n .^  Cette  d i s s e r t a t i o n  fu t  
p resen tee  a R ic h e l i e u  par son s e c r e t a i r e  B o i s r o b e r t .  Apres 
quelques echanges d * id e e s ,  l e  ca r d in a l  fu t  o b l ig e  de l u i  
donner r a i s o n .
En 1633» Chapelain r e u s s i t  a e c r i r e  sa  fameuse "Ode 
a R ic h e l ie u " ,  qui  fu t  soumise au jugement du c a r d in a l  l e  
printemps de l a  meme annee; c e l u i - c i  en f i t  un examen mi-
n u t ie u x ,  en approuva l a  p lus grande p a r t i e ,  mais denanda
des c o r r e c t i o n s ,  en indiquant meme l e  sens  de 1 ' e x e c u t io n .  
C ette  i l l u s t r e  c o l la b o r a t i o n  c o n s t i t u a i t  pour l e  poeme e t
^ L e t t r e s . I ,  p .  13: a  Gr. de M au leo n ,le  12 d e c .  1 6 3 2 .
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p o u r  l e  p o e te  l a  m e i l l e u r e  recoramandation.  Le p o e te  p r i t  
l a  d e fe n s e  de s a  c r e a t i o n  dans une n o u v e l l e  c o p ie  commen- 
t e e ,  q u ' i l  f i t  p a r v e n i r  au c a r d i n a l .  L*Ode f u t  imprimee 
au m i l i e u  de j u i n ;  e l l e  e u t  un su c c e s  immense, e t  1*a u t e u r  
f u t  c o n s a c r e  l e  p r i n c e  des p o e t e s  f r a n p a i s  e t  l e g i t i m e  
s u c c e s s e u r  de M alherbe .  C h a p e la in  e n t r a i t  dans l a  g l o i r e ,  
e t  dans l a  f a v e u r  de R i c h e l i e u .
La Comedie de T u i l e r i e s , un p r o j e t  c o n f i e  p a r  R iche­
l i e u  a  une equipe  de " C in q - A u te u r s " , a v a i t  donne 1*o c c a s io n  
a  C h a p e la in  d * in fo rm e r  l e  c a r d i n a l  des r e g i e s  de l a  compo­
s i t i o n  d r a m a t iq u e ,  de fapon q u ' i l  f u t  i n v i t e  a  resum er  
p a r  e c r i t  t o u t e  c e t t e  d e m o n s t r a t i o n  v e r b a l e .  On c r o i t  
v o i r  dans l e s  deux e s s a i s  De. l a  P o es ie  R e p r e s e n t a t i v e  q u i  
nous s o n t  parvenus  p a r  le  m a n u s c r i t  de l a  B i b l io th e q u e  Na- 
t i o n a l e ,  l e  resume de l ' e x p l i c a t i o n  e c r i t e  envoyee a  R iche­
l i e u .  C ' e s t  a  l a  s u i t e  de c e t  ep iso d e  que l e  c a r d i n a l  su g -  
g e r a  a  La M esnard ie re  de d e v e lo p p e r  son ouvrage t h e o r i q u e ,  
s u g g e s t i o n  faiiB a  l ' a b b e  d 'A ub ignac  e g a lem en t .
L'Academie e s t  mentionnee pour  l a  p rem ie re  f o i s  en 
decerabre 1632, dans une l e t t r e  a  Godeau;^-^ mais l a  c o r r e s -  
pondance u l t e r i e u r e ,  s u r t o u t  une l e t t r e  a  B a l z a c , ^  nous 
in d iq u e  q u ' e l l e  ne s e r a  a c t i v e e  e t  r e c r u t e r a  s e s  membres
^ L e t t r e s . I ,  p .  10. 
^ I b i d . ,  p .  6 5 .
a u  mois de mars 163^ •  Au commencement i l  ne s ' a g i s -  
s a i t  que des r e u n io n s  p r i v e e s  q u i  se  t e n a i e n t  d e p u is  des 
a n n e e s  chez C o n r a r t ,  un ami de C h a p e la in .  C h a p e la in ,  p a r  
s a  sc ien c e  e t  p a r  l e  succer, de son Ode a  R i c h e l i e u , e t a i t  
l e  membre l e  p lu s  em inent  r.e c e t t e  Academie; i l  t i n t  l e  
p r e m ie r  rSle des  l e  d e b u t ,  quand i l  p r i t  l a  d i r e c t i o n .  I I  
f i t  p a r t i e  de l a  commission du D i c t i o n n a i r e  avec B o u r z e i s ,  
Gombaud e t  G oraberv i l le ,  e t  de c e l l e  des s t a t u t s  avec F a r e t ,  
C h a s t e l e t  e t  Gombaud.
La q u e s t io n  du Cid d e v i n t  p o u r  C h a p e la in  e t  pour  l e  
t h e a t r e  c l a s s i q u e ,  l a  p i e r r e  de touche  de l a  c r i t i q u e ;  e t  
i l  s ' y  engagea de t o u t  c o e u r .3 ^
Malgre s a  p o s i t i o n  d ’a r b i t r e  e n t r e  G. Scudery  e t  
C o r n e i l l e ,  dans une l e t t r e  a  B a lza c -^  p o s t e r i e u r e  aux Ob­
s e r v a t i o n s  de Scudery  s u r  l e  C i d , e t  a  l a  " L e t t r e  A pologe-  
t i q u e "  de C o r n e i l l e ,  i l  s ' o f f o r g a  d ' e c h a p p e r  a  t o u t e  i n f l u ­
e n c e ,  pour donner  avec s i n c e r i t e  son o p in io n  s u r  l e  C i d :^ ?
J ' a p p r e n s  avec p l a i s i r  que l e  Cid a i t  f a i t  en 
vous l ' e f f e t  q u 'e n  t o u t  n o t r e  monde. La m a t i e r e ,  
l e s  beaux s e n t im e n s ,  que l* E sp ag n o l  lu y  a v a i t  aonnes 
e t  l e s  ornemens q u ' a  a j o u t e s  n o t r e  poe te  f r a n g o i s
• ^ L e t t r e s , I ,  p .  13^:  l e  22 j a n v .  1637.
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o n t  l ' a p l a u d i s s e m e n t  du peup le  e t  de l a  Cour,  q u i  
n ' e s t o i t e n t  p o i n t  accoustum es  a t e l l e s  d e l i c a t e s s e s .
I I  e s t  b i e n  v r a i ,  e n t r e  n o u s ,  que l e  Cid e s t  b ien  
h e u re u x  d ' a v a i r  e s t e  t r a i t e  p a r  un F r a n g o i s ,  e t  en 
F r a n c e ,  ou l a  f i n e s s e _ d e  l a  p o e s ie  du t h e a t r e  n * e s t  
p o i n t  encore  co n n e u e . - ' '
En s a  q u a l i t e  d ' i n t e r p r e t e  o f f i c i e l  de l 'A c a d e m ie ,  
dans Les S e n t im e n ts  de 1 ' Academie s u r  l e  C i d , en 1637* i l  
c o n t i n u a  1*e l a b o r a t i o n  de 1 ' oeuvre  de d o c t r i n e  c l a s s i q u e  
entaraee dans  l a  P r e f a c e  de l 'A d o n e  e t  p ro lo n g ee  dans s a  c o r -  
re sp o n d an ce  avec t a n t  de gens de d i f f e r e n t e s  q u a l i t e s .
Des l a  l e t t r e  a  Codeau de 1630 j u s q u ' e n  1635* i l  
se  f i t  une c o n c e p t i o n  t h e o r i q u e  du t h e a t r e  en  en i g n o r a n t  
l e s  c o n d i t i o n s  p r a t i q u e s .  I I  se  t i n t  a  l a  v ra i s e ra b lan c e  de 
1*a c t i o n ,  l a  s e u l e  e x ig e e  p a r  l e  s p e c t a t e u r ,  e t  dont  i l  
donna une j u s t e  t h e o r i e  q u i  s e r v i r a  de base  aux r e g i e s  de 
l a  t r a g e d i e  c l a s s i q u e  f r a n g a i s e .
A p a r t i r  des  S e n t im e n ts  de 1*Academie C h a p e la in  J o u -  
i r a  d*un s u r c r o i t  de p r e s t i g e  e t  d ' a u t o r i t e ;  c ' e s t  q u ' e n  
e f f e t  i l  e t a i t  a l o r s  l e  c o n s e i l l e r  a t t i t r e  de p resque  to u s  
l e s  e c r i v a i n s .  De l a  p r o v i n c e ,  de P a r i s  e t  de l ' e t r a n g e r ,  
l e s  m a n u s c r i t s  a f l u a i e n t .  A d e f a u t  des a u t e u r s ,  ce s o n t  l e s  
e d i t e u r s  q u i  l e s  l u i  a p p o r t a i e n t .  I I  l e s  j u g e a i t ,  l e s  e -  
p l u c h a i t  31 l e s  r e n v o y a i t  so igneusem en t  a n n o t e s ,  en i n d i ­
q u a n t  l e s  c o r r e c t i o n s  a. f a i r e .  Dans s a  co r re sp o n d a n c e  on 
t r o u v e  a  c 3 t e  des noms t r e s  connus ,  beaucoup d ' i n c o n n u s :
37L e t t r e s . I ,  p .  156 s l e  13 j a n v .  1637
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V o i t u r e ,  M a r t i n - P i n c h e s n e , T a l l^m en t  de Reaux, Dodeau, 
C o r n e i l l e ,  F a r e t ,  d ’A ub ignac ,  S i l h o n ,  de Marca, de Gram- 
mont,  G i r a r d ,  d ’A b l a n c o u r t , P a t r u ,  Le K a i t r e , du Moulin,  
G a s s e n d i ,  d ' H u i l l i e r ,  Menage, Guy P a t i n  e t c . ,
I I  reg n a  en m a i t r e  e t  i l l u s t r e  ami a  l * H 0 te l  de Ram- 
b o u i l l e t  j u s q u ' a u  mariage de J u l i e  e t  l a  mort de P i s a n i ,  en
16^5» l a  f i n  de 1638 i l  commenqa a u s s i  a  f r e q u e n t e r  l e
s a l o n  de M adele ine de S c u d e ry .  En 164^, l ’ a m i t i e  e t a i t  d e -
venue t r e s  g rande e n t r e  "Sapho" e t  l u i ,  mais i l  se c o n t e n -
t a i t  d ’ e t r e  l e  p lu s  b r i l l i a n t  personnage  de son s a l o n .
L’ a c t i v i t e  l i t t e r a i r e  de C h a p e la in ,  l e s  d i x  annees  
a p r e s  l a  p a r u t i o n  des S e n t im e n ts  de l ’Academie. se  m a n i f e s -  
t a  p a r  une p r o d u c t i o n  p o e t iq u e  de g rande  v a l e u r ,  s i  l ’ on 
t i e n t  compte de l ' e t a t  de l a  p o e s i e  f r a n q a i s e  a  c e t t e  e -  
p o q u e - l a .
Mais,  l ' o e u v r e  q u i  m e r i t e  l e  p lu s  d ’ a t t e n t i o n ,  compo- 
see  a l a  meme epoque (16^ 7 )» en p r o s e ,  l ' u n e  des p lu s  o r i -  
g i n a l e s  de C h a p e la in ,  e t  meme de l a  c r i t i q u e  au XVIIe 
s i e c l e ,  c ’ e s t  l e  D ia logue  de l a  L a c tu re  des Vieux Romans; 
en p l e i n  XVIIe s i e c l e  on s a i t  g r e  au p r e m ie r  c r i t i q u e  d ’ a -  
v o i r  ose  d i r e  q u e l l e  p la c e  l a  l i t t e r a t u r e  f r a n q a i s e  a v a i t  
te n u e  en E urope ,  e t  q u e l l e  im por tance  h i s t o r i q u e  e t  l i t t e ­
r a i r e  a v a i e n t  eue ces  romans a n c i e n s .
La meme annee que l e  D ia l o g u e . C h a p e la in  d e d ia  une Ode 
& Monseigneur  l e  C a r d i n a l  M azar in ;  ce f u t  l a  d e m i e r e  oeuvre
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de Chapelain imprimee avant l a  P u c e l l e .
Le poeme l a  P u c e l l e  e s t  1*oeuvre l a  p lus d i s c u t e e  de 
C hapela in ,  e t  l a  p lus  connue, a cause de son ec h e c ,  e t  
a u s s i  a cause de l a  c r i t i q u e  m a lv e i l la n te  de B o i le a u .
Le 15 decembre 1655 1 l e s  douze premiers chants  de l a  
P u c e l l e , ou La France d e l l v r o e . furent  p u b l ie s  chez Au­
g u s t in  Corbe en un somptueux volume i n - f o l i o ,  orne du por­
t r a i t  du due de L o n g u ev i l le  e t  de Chapelain,  tous l e s  deux 
graves  par H a n te u i l .
Pour C hapela in ,  ce qui contr ibue  l e  p lus a f a i r e  de 
l a  P u c e l l e  un poeme ep ique ,  e ' e s t  ce c a r a c ter e  d 'u n iv e r s a ­
l i t y  d*ou l u i  v i e n t  sa  v a le u r  morale e t  c e t t e  s i g n i f i c a ­
t i o n  symbolique,  dont i l  a p r i s  l e  so in  de nous donner l a  
c l e f :  l f accord p a r f a i t  de m erv e i l le u x  c h r e t i e n  avec l * a l l e -  
g o r ie  e t  l e  deroulement du poeme,
Mais on cherche en v a in  dans c e t t e  enorme masse de 
v in g t - q u a t r e  chants  une con cept ion  h a rd ie ,  une idee  o r i g i -  
n a l e ,  une emotion s i n c e r e ;  i l  e s t  v r a i ,  on loue d 'habitude  
l ' u n i t e  e t  l a  s i m p l i c i t y  de l ' a c t i o n ,  e t  on a r a i so n  de l e  
f a i r e .  Ce qui a e t e  r e g i e  dans l e s  moindres d e t a i l s ,  Cha­
p e la in  l ' a  manque dans son ensemble. I I  a v a i t  mis qua- 
r e n te - c in q  ans d ' e f f o r t s  pour terminer ce t r a v a i l  sans mer- 
c i .  A d efaut  de renseignements  sur l a  date de com posit ion ,  
l a  Preface  q u ' i l  a e c r i t  pour la  seconde p a r t i e ,  confirme  
sa  f o i  dans l e  su cc es  d e f i n i t i f  de c e t t e  o eu v re .38
■JO
L e t t r e s , I I ,  p. 701: a  Godeau, l e  28 s e p t .  I 67O.
73
Apres l a  P u c e l l e , l e  s e u l  ami f i d e l e ,  Guez de Bal­
zac raou ru t , e t  pe rsonne  ne peu t  l e  r e m p la c e r  dans l a  
v i e  de C h a p e la in ;  H e i n s i u s ,  Kuet e t  M oisan t  de B r ie u x ,  l e s  
c o r r e s p o n d a n t s  de c e t t e  e p o q u e - l a ,  ne p o u v a ie n t  pas com- 
b l e r  l e  v i d e .  Godeau, C o n r a r t ,  Menage, v i e i l l i s s a i e n t  
eux-m enes .  i - iaun taus ie r  e t  J u l i e  a p p a r t e n a i e n t  a  l a  Cour, 
p l u t l t  q u ’ a  l u i ;  l a  f a m i l l e  L o n g u e v i l l e  e t a i t  en decadence 
e t  l o i n  de P a r i s .  Les v i e u x  am is ,  du M a u r ie r ,  d ’Ablan-  
c o u r t ,  de Lyonne, C o r n e i l l e ,  l e s  A m a u l d ,  d ’A n d i l l y  e t  son 
f r e r e  l ’ eveque d ’A ngers ,  e t  s u r t o u t  son  anc ien n e  e l e v e  iume 
de F lam arens  ne l ’ o u b l i e r e n t  pas neanm oins .
Ce q u i  e s t  e t r a n g e  c * e s t  que l e  nombre de c o r r e s p o n ­
d a n t s  augmenta malgre  l e s  a t t a q u e s  e t  l a  m a l ice  de se s  ad -  
v e r s a i r e s .  Son i n f l u e n c e  se f e s a i t  s e n t i r  a. t r a v e r s  l* 2 u -  
rope e n t i e r e .  V o ic i  q u e lq u es  noms parmi s e s  nombreux c o r ­
r e s p o n d a n t s  eu ro p e e n s :  Huyghens,  V o s s iu s ,  Spanheim, l * a b -  
b^ M a r u c e l l i ,  R u c e l l a i ,  B e r n i e r ,  Hamel, C o r i g i n u s ,  F e r r a r i ,  
B o e k le ru s ,  G ra e v iu s ,  V i v i a n i ,  W ag en se i l ,  G ro t iu s  e t c . ,
Dans c e t t e  d e m i e r e  e t a p e  de s a  v i e  C h a p e la in  se l i ­
m i t s  a  l a  c o r r e s p o n d a n c e ; e l l e  c o n s t i t u a  s a  s e u l e  a c t i v i t e  
l i t t e r a i r e .  Les c r i t i q u e s  de son  tem ps,  y com pris  B o i le a u ,  
f u r e n t  d*accord  que l a  p ro se  de s e s  l e t t r e s  v a l a i t  beacoup 
mieux que s a  p o e s i e .  I I  r e p e t a  so u v e n t  q u ’ i l  n ’ e c r i v a i t  
s e s  l e t t r e s  que pour  f a i r e  oeuvre  de s t y l e ,  e t  en mime 
tem ps,  dans l e  bu t  de se f a i r e  e n t e n d r e  avec des te rm es
7*
s im p le s  e t  n a l f s . ^ 9
Malgre 1*a p p a r i t i o n  d*une n o u v e l l e  g e n e r a t i o n  s u r  l e  
p l a n  s o c i a l  e t  l i t t e r a i r e ,  1 ' i n f l u e n c e  de C h a p e la in  dans 
l e  monde c u l t i v e  r e s t a  i n t a c t e ;  p a r  exemple,  l ’ e n t r e e  de 
G i l l e s  B o i le a u  a  l ’Academie f u t  une v i c t o i r e  de C h a p e la in ,  
f a c e  a  une o p p o s i t i o n  c o n c e n t r e e .  Depuis  v i n g t  a n s ,  i l  
n ’ e n t r a i t  pas un e c r i v a i n  a  l*Academie q u i  ne f f l t  recomman- 
d e ,  ou approuve p a r  C h a p e la in  e t  C o n r a r t ;  de s u r c r o i t ,  l a  
l a  f a v e u r  de C o l b e r t  d o n n a i t  a C h a p e la in  une a u t o r i t e  sem i-  
o f f  i c i e l l e  dans l e  monde des l e t t r e s .  I I  s ' e t a i t  b r o u i l l e  
e n t r e  temps avec i ienage,  e t  s u r t o u t  avec P e l l i s s o n ,  l e  f u -  
t u r  h i s t o r i e n  de l ’Academie, mais son p r e s t i g e  ne s ' e n  
t r o u v a i t  q u ' a g r a n d i .
Cependan t ,  l e s  s a t i r e s  de B o i le a u  e t  l e  changement de 
goQt commenqaient a  p r o d u i r e  l e u r  e f f e t .  i-.algre l a  p r o t e c ­
t i o n  de C o l b e r t  e t  l a  r e p u t a t i o n  q u * i l  a v a i t  de d e t e n i r  l a  
■ f e u i l l e  des p en s io n s  l i t t e r a i r e s " , i l  v o y a i t  l e s  jeu n es  
gens s * e l o i g n e r  de l u i .
C o l b e r t ,  a r r i v e  au p o u v o i r ,  v i t  b i e n  q u * i l  l u i  f a l -  
l a i t  f l a t t e r  l e s  p en c h an ts  de son m a i t r e ,  l e  jeune Louis  
XIV; en o r g a n i s a n t  une m a n i f e s t a t i o n  c a p ab le  de f r a p p e r  l ' o -  
p i n i o n  p u b l i c ,  en meme temps que l * o r g u e i l  du r o i ,  i l  pou- 
v a i t  e s p e r e r  n o u r r i r  un temps son a p p e t i t  de p o u v o i r  e t  de
39L e t t r e s . I ,  pp .  256 e t  325* a  B a lz a c .
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g l o i r e .  C h a p e la in  s ' a d r e s s a  a  C h a p e la in  q u i  l u i  r e p o n d i t  
p a r  une l e t t r e  du 18 novembre 1662, un v e r i t a b l e  r a p p o r t  
s u r  l e s  m e i l l e u r s  moyens de m e t t r e  l e s  homines de l e t t r e s  
e t  l e s  a r t i s t e s  au s e r v i c e  de l a  g ran d e u r  du r o i .  I l s  
to rabe ren t  d ' a c c o r d  s u r  l e s  moyens d ' e x e c u t i o n :  d*abord
l e s  " m e d a i l l e s " , e t  e n s u i t e  l a  " p o e s i e - e l o g e " ; s i  l e  bu t  
e t a i t  de f a i r e  oeuvre de c o u r t i s a n ,  l e s  consequences  pour  
l a  l i t t e r a t u r e  e t  pour  l e s  a r t s  f u r e n t  f e c o n d s ;  c ' e t a i t  un 
moyen de l i b e r e r  l e s  e c r i v a i n s  e t  l e s  a r t i s t e s  des  s o u c i s  
m a t e r i e l s .  C h a p e la in  c r o y a i t  a i n s i  t r a v a i l l e r  pour  l a  
F r a n c e .  Tout c e l a  excuse  beaucoup de f a i b l e s s e s .  C *es t  a  
p a r t i r  de c e t t e  i n i t i a t i v e  que l e s  a r t s ,  1*a r c h i t e c t u r e , 
l e s  s c i e n c e s  e t  l a  l i t t e r a t u r e  d o n n e re n t  t a n t  d ' e c l a t  au 
reg n e  de Louis  XIV, e t  en p l u s ,  m arque ren t  l*age  c l a s s i q u e  
de 1660 a  1685: C h a p e la in  f u t  un rouage im p o r t a n t ,  s in o n  
l e  moteur du p r o j e t .
Ce Memoire s u r  q u e la u e s  gens de l e t t r e s  v iv a n s  en
1662 d r e s s e  p a r  C h a p e la in  s u r  l * o r d r e  de C o l b e r t ,  n * e s t  
que l a  r e a l i s a t i o n  p a r t i e l l e  d 'u n e  p r o p o s i t i o n  p lu s  v a s t e .  
Les g r a t i f i c a t i o n s  d i s t r i b u t e s  a p r e s ,  ont  v a l u  a  C h a p e la in  
b i e n  d ' a t t a q u e s  i n j u s t e s .
L ' h i s t o i r e  des c o n t r i b u t i o n s  de C h a p e la in  a  l * e t a -  
b l i s s e m e n t  des t r o i s  Academies,  de l 'A cadem ie  F ra n q a i s e  
en  l635» de c e l l e  des I n s c r i p t i o n s  e t  B e l l e s - L e t t r e s  en
1663 e t  de l 'A ca d em ies  des S c ie n c e s  en I 0 6 6 , e s t  p r e s e n t e e
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avec un luxe  de d e t a i l s  p a r  l* a b b e  F a b re ,  dans son l i v r e  
b ie n  d o c u m e n t e . ^
I I  f a u t  n o t e r  que c e t t e  a c t i v i t e  se s i t u e  a p r e s  l ' e -  
chec de l a  P u c e l l e , e t  pendan t  l e  s o i - d i s a n t  d e c l i n  de 
C h a p e la in .
P a r  s a  p a r t i c i p a t i o n  a t o u t  ce q u i  f u t  a c t i v i t e  i n -  
t e l l e c t u e l l e  de son epoque,  e t  s u r t o u t  au mouvement c r i ­
t i q u e  de p lu s  en p lu s  v ig o u re u x  en F ra n c e ,  C h a p e la in  p r e ­
p a r a  B o i l e a u ,  e t  a v a n t  l u i ,  i l  f u t  l e  t h e o r i c i e n  de l a  l i t ­
t e r a t u r e  c l a s s i q u e .  Le c l a s s i c i s m e  fo rm ule  p a r  C h a p e la in  
e s t  dans l ’ a i r  r e s p i r e  p a r  l a  g e n e r a t i o n  de 1660 , se  c a -  
c h a i t  dans une co r re sp o n d en ce  dont  l a  p l u p a r t  de s e s  con -  
te ra p o ra in s ,  y compris  l e s  c r i t i q u e s ,  a v a i e n t  r a r e m e n t  l u  
une l i g n e .
Mais l e  temps de C h a p e la in  e t a i t  d e j a  p a s s e ;  l a  mort 
f a i s a i t  v id e  a u t o u r  de l u i ;  H en r i  A m a u ld  l u i  e c r i v i t  d*An- 
g e r s ,  e t  avec em otion ,  C h a p e la in  l u i  r e p o n d i t :
Vous me f a i t e s  g race  de me c o n s e r v e r  une p la c e  
en v o s t r e  m e m o i r e . . .  c ' e s t  ou l a  s e u l e , ou l a  p lu s  
grande c o n s o l a t i o n  que je r e g o iv e  dans mes i n f i r r a i -  
t e s ,  dans mes p e r t e s  e t  dans l e s  f a c h e u s e s  a f f a i r e s  
q u i  t r o u b l e n t  e t  a g i t e n t  mon grand age e t  me f p a t  
p resq u e  r e g r e t e r  d * a v o i r  v escu  t r o p  io n g tem p s .
F a b re ,  C h ao e ln in  e t  nos deux Academies ( P a r i s :  
P e r r i n ,  I 87O).
G. C o l l a s ,  J e a n  C h a o e l a in , pp.
^^L e t tr e s . I I ,  p. 813: le  mars 1673*
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Au mois de novembre lo73» i l  eu^ une a t t a q u e  q u i  l u i  
l a i s s a  j u s t e  a s s e z  de f o rc e  pour  e t r e  tem oin  de s a  deche— 
an c e .  I I  r e s t a  gravem ent malade un peu p lu s  de t r o i s  m ois .  
C h a p e la in  mourut l e  22 f e v r i e r  167** e t  f u t  e n t e r r e  l e  26,  
s e l o n  s e s  d e m i e r e s  v o l o n t e s ,  dans l e  tombeau de son  p e r e ,  
dans  1* e g l i s e  S a in t - M e r r y ,  ou i l  a v a i t  e t e  b a p t i s e .
V o i l a  une v i e  e t  une o e u v re ,  l e s  tem oins  d ’ une e -  
poque q u i  e s t  enco re  a  d e c o u v r i r ;  l ’ homme f u t - i l  c o u v e r t  
de l a  p lu s  mordante d e r i s i o n  pa rce  q u ’ i l  a t r o p  ose?  ou 
p a rce  q u ’ i l  e u t  de l a  f o rc e  e t  l a  v i s i o n  n e c e s s i a r e  a  ce 
s i e c l e  l i t t s r a i r e  e t  p h i lo s o p h iq u e ?  I I  s ’ e s t  engage l u i -  
meme a  1 ’ a v a n t e - g a r d e , en engage a n t  l e  s i e c l e  avec l u i .
La pensee l i t t e r a i r e  e t  c r i t i q u e  de C h a p e la in  n ’ e s t  
pas a u s s i  r i g i d e ,  e t  a u s s i  r e t r e c i s s a n t e  pour 1 ' e s p r i t  
q u ' e l l e  en a l ' a i r .  Sans d o u t e ,  i l  y a chez l u i  une grande 
d e f e r e n c e  e n v e rs  l e s  a n c i e n s ,  mais i l  f u t  t o u j o u r s  d ’ a v i s  
que nous r e n f e r m e r  dans l ' h o r i z o n  r e l a t i v e m e n t  e t r o i t  des  
c ro y an ces  a n c ie n n e s  e t  des  u sa g es  a r t i s t i q u e s  du p a s s e ,  
s o i t - i l  c l a s s i q u e ,  s e r a i t  nous condamner a  un a p p a u v r i s s e -  
ment c o n t r e  n a t u r e .
De p l u s ,  C h a p e la in  t r o u v a i t  d i f f i c i l e  de r e s p e c t e r  l e s  
t r a v a u x  de l a  c r i t i q u e  t e x t u e l l e .  Son humanisme se  d e l e c -
24.3
• 'Auguste J a l ,  D i c t i o n n a i r e  C r i t i q u e  de B i o g r a p h i e  e t  
d ’H i s t o i r e , 18 vol. ( i - a r i s :  s .  ed .  17Ul-l'/loTt v o i r  l’article 
^ C h a p e l a i n 1' .
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t a i t  du s p e c t a c l e  de l'homrae en a c t i o n ;  r a p p e lo n s - n o u s  que 
c ' 6 t a i t  l ' e p o q u e  de l a  Guerre  de T re n te  A ns , l e s  d e b u t s  de 
1 ' Europe modem e; c * e t a i t  a u s s i  l e  moment ou Bacon, Des­
c a r t e s  e t  Huyghens, parmi d * a u t r e s ,  e l a r g i s s e n t  a  1*i n f i n i  
1*h o r i z o n  humain dans l a  p e n s e e ;  l ' e p o q u e  ou dans l e s  
b e a u x - a r t s ,  ou on p e r m e t t a i t  de r i v a l i s e r  avec l a  b e l l e  an -  
t i q u i t e  g recque  e t  rom aine .
X X X
CHAPITRE I I I
L*APPRENTISSAGE ET LES DEBUTS 
DE CRITIQUE DE CHAPELAIN
Pour coraprendre 1 ' a t t i t u d e  c r i t i q u e  de C h a p e la in  i l  
e s t  n e c e s s a i r e  d 'e x a m in e r  l ’ e t a t  de l a  l i t t e r a t u r e  f r a n ­
q a i s e  v e r s  l a  f i n  du XVIe s i e c l e  e t  pendan t  l e s  t r o i s  p r e -  
m&res decades  du XVII®. C e t t e  e t a p e  c o i n c id e  avec l a  pe­
r i o d s  de l a  f o r m a t io n  i n t e l l e c t u e l l e  de J e a n  C h a p e la in .
La c o n t r i b u t i o n  e t  1 ' i n f l u e n c e  de l a  P l e i a d e ,  meme 
inavouee  p a r  l e s  t h e o r i c i e n s  du XVII® s i e c l e ,  q u i  l ' o n t  s u -  
b i e ,  f u t  r e s s e n t i e  s u r t o u t  dans l e  domains de l a  p o e s i e ;  o r  
l a  p o e s i e  e s t  l a  l i t t e r a t u r e  f r a n q a i s e  a  c e t t e  e p o q u e - l a ,  
comme S a in te -B e u v e  l ' a  p l u s  t a r d  s o u l i g n e . ^
Q u e l le  f u t  l a  quS te  des p o e t e s  de l a  P l e i a d e ?
I l s  ont  v o u lu  i m i t e r  l e s  g e n re s  p r a t i q u e s  p a r  l e s
a n c i e n s :  ode,  epigramme, epopee ,  e l e g i e  e t c . ,  I l s  c u l t i -
v e r e n t  avec p r e f e r e n c e  l e  s o n n e t ,  p l a i s a n t e  i n v e n t i o n  i t a -
l i e n n e ,  e t  on t  v o u lu  e v i t e r  l a  b a l l a d e ,  l e s  rondeaux  e t  ce
2
que Du B e l la y  a p p e l l a i t  " l e s  a u t r e s  e p i c e r i e s " .  Avec l e s
^Tableau  h i s t o r i q u e  e t  c r i t i q u e  de l a  p o e s i e  f r a n q a i s e  
au XVIe s i e c l e  ( P a r i s :  s .  e3T 1 8 2 8 ) .
^Defense e t  I l l u s t r a t i o n  de l a  Langue F r a q o i s e  (Pa­
r i s :  s .  e d .y ,  15^9)^ p. 37*
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genres*  l e s  p o e t e s  au debu t  du XVII6 s i e c l e  o n t  a u s s i  a c -  
c e p t e  l a  p l u p a r t  des  i d e e s ,  des  p r i n c i p e s  e t  d es  themes* 
q u i  vorit p r e v a l o i r  p lu s  t a r d  chez l e s  c r i t i q u e  c l a s s i q u e s  
f r a n q a i s .  Ce qu*on a r e j e t e  a  ce debu t  de s i e c l e  c ' e s t  
l a  s e r v i l i t e  dans 1 ' i m i t a t i o n  l i t t e r a l e  des  a n c ie n s *
Les p o e t e s  de c e t t e  e p o q u e - l a ,  a  l e u r  t o u r ,  i m i t e r e n t  
Ronsard ;  i l s  o n t  i n c l i n e  avec l u i  v e r s  une s o r t e  de p a n t h e -  
isme e s t h e t i q u e .  Du p o in t  de vue p h i lo s o p h iq u e  i l s  s u i -  
v i r e n t  une e v o l u t i o n  s i r a i l a i r e  a  c e l l e  de R onsa rd ,  q u i  a -  
prfcs l ' e p i c u r i s m e  de s a  j e u n e s s e  a r r i v a  a  une c e r t a i n e  forme 
de f a t a l i s m e  s t o i q u e .
N a t u r e l l e m e n t ,  C h a p e la in  e t  s a  g e n e r a t i o n ,  c o n n a i s -  
s a i e n t  b i e n  l e s  a u t r e s  e c r i v a i n s  l i e s  au mouvement de l a  
P l e i a d e :  J .  Du B e l l a y ,  A n to ine  de B a l f ,  Remy de B e l l e a u ,  e t  
ceux q u i  l e u r  s u c e d e r e n t ,  J .  P a s s e r a t ,  P h i l i p p e  D e s p o r t e s ,
£ •  J o d e l l e ,  R ober t  G a m i e r ,  V au q u e l in  de l a  F v esn ay e ,  J e a n  
B e r t a u t ,  e t  s u r t o u t  Guillaume du B a r t a s  e t  e n f i n ,  A gr ippa  
d ’A ubigne ,  q u i  f a i s a i t  l a  l i a i s o n  avec l a  g e n e r a t i o n  de Cha­
p e l a in }  i l  v e c u t  e n t r e  1550 e t  1630.
Avec d 'A ub igne  un n o u v e l  e s p r i t  se  g l i s s a  dans  l a  po -  
6 s i e ,  c e l u i  d 'u n  g rand  a r t i s t e  baroque ca p a b le  de m odu le r .  
S e lo n  Lebegue,  i l  n*y a pas  de d e m a rc a t io n  e n t r e  une gene­
r a t i o n  e t  l ' a u t r e ,  m a is ,  s u r t o u t  chez d ’A ubigne,  une cons­
c i e n c e  q u i  erabrasse t r a g iq u e m e n t  l e s  deux b o u ts  d ’ une e x i s ­
te n c e  q u i  se  v o u l a i t  c o l n c i d e n t e  a  e l le -m em e .^
3jtaymond Lebegue,
La P o e s ie  F r a n c a i s e  de 1560 a  1630 ( P a r i s :  S o c i e t e  
d ’E d i t i o n  d*Enseignement S u p e r i e u r ,"”1951J • 2 v o l .
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Ce d£but  du XVII® s i e c l e  e u t  s e s  f r o n d e u r s  q u i  c o r ­
r e s p o n d e n t  a  ceux q u i  se  m a n i f e s t& re n t  dans l e  domains po­
l i t i q u e ;  i l  r e c o n n u r e n t  l e  b e s o in  d ' o r d r e  e t  de c l a r t e  en 
l i t t e r a t u r e ,  an a lo g u e  au b e s o in  d ' e q u i l i b r e  s o c i a l  e t  r e -  
l i g i e u x ,  mais i l s  ne c r o y a i e n t  pas  que l e  c l i m a t  i n t e l l e c ­
t u a l  de l e u r  temps se  p r S t a i t  k  ce b e s o i n .
Malherbe e n t r a  en  jeu  j u s t e  au moment ou l a  n o u v e l l e  
g e n e r a t i o n  des p o e t e s  e t a i t  en quS te  d ' u n  mode nouveau d ' e x ­
p r e s s i o n .  I I  a v a i t  t r a v a i l l e  longuement e t  p en ib lem en t  
une m a t i ^ r e  e p ro u v e e ,  un l a n g a g e ,  ou l e  goflt du raondain, 
l a  c o n t r i b u t i o n  des  " c r o c h e t e u r s  du P o r t  au f o i n " ,  e t  
l * u s a g e ,  e t a i e n t  s a n c t i o n n e s  p a r  l a  r a i s o n .  Malherbe e s t  
devenu ,  a p r e s  un t r a v a i l  s o u t e n u ,  l e  m a l t r e  d 'u n e  p o e s ie  
ou l e  r e a l i s m e  meme n ' e s t  p lu s  f a m i l i a r i t e ,  mais un c a l c u l  
s a v a n t ,  ou l ' e l o g e  rythme a  depossede  l e  l y r i s m e .
Malherbe lui-meme se p l a c e  au p o i n t  d * o p p o s i t i o n  
e n t r e  l e  baroque  e t  l e  c l a s s i c i s m e ,  s u r  l e  p l a n  des  id e e s  
e t  de 1*e s t h e t i q u e .  En f a i t ,  1 ' oeuvre  p o e t iq u e  de Mal­
h erbe  p eu t  se p a r t a g e r  e n t r e  l e s  deux o r d r e s ;  l a  d i f f e ­
re n c e  e s t  p a r f o i s  dans l ' a c c e n t ,  e l l e  e s t  d 'u n  d e g re  de 
p lu s  ou du moins dans 1 ' i n t e g r a t i o n  des e lem en ts  mis en 
form e.  T and is  que l a  forme baroque a u r a  tendance  a  s ' o u -  
v r i r ,  Malherbe accede  aux s y m e t r i e s  e t  aux p r o p o r t i o n s  
v i s i b l e s .  La p o e s i e  s e r a  s a i s i e  s u r  une t e n s i o n  p r o d u i t e
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p a r  l e s  mots eux-memes e t  non p a r  l e  co n ten u  du poeme.
La d e s c r i p t i o n  de 1 ' e x p r e s s i v i t e  baroque f a i t e  p a r  
Marcel  Raymond,1*’ p o u r r a i t  t r e s  b i e n  s ' a p p l i q u e r  a  1*oeuvre 
p o e t iq u e  de M alherbe .  La t e n s i o n  des m ots ,  a u s s i  b ie n  que 
c e t t e  t e n s i o n  i n t e r n e  s e r a  l e  p r o d u i t  de f i g u r e s  de s t y l e ,  
f i g u r e s  e x c l a m a t i v e s , i n t e r r o g a t i v e s , e l l i p s e s  ex p r im an t  
1 ' a r r S t  de l a  p e n s e e ,  l ' e t o n n e m e n t ,  l e  " s u s p e n s " ,  l ' e n -  
ve loppem ent  d ' e l e m e n t s  d i s p a r a t e s ,  t e l l e s  que 1*h y p e r b o le ,  
1 ' a n t i t h e s e , l a  m e taphore ,  corame degu ise raen t ,  ou encore  
l a  m etaphore  comme a n t i l o g i e ,  p a rce  q u ' e l l e  a j o u t e  un pont  
e n t r e  des  r e a l i t e s  t r e s  d i s t a n t e s ,  e n t r e s  des a s p e c t s  du 
r e e l  q u i  a p p a r t i e n n e n t  a  des  o r d r e s  d i f f e r e n t s  dans une 
c r e a t i o n  h i e r a r c h i s e e .
D *au tre  p a r t ,  s i  l ' o n  v e u t  p a r l e r  d*une t e n t a t i v e  
de c r i t i q u e  l i t t e r a i r e  av a n t  C h a p e la in ,  on d o i t  m e n t io n e r  
l e s  reraarques de Malherbe s u r  D e s p o r t e s .  E n t re  1605 e t  
1610 Malherbe s ' a t t r i b u a  a  l a  Cour de H e n r i  IV l e s  f o n c -  
t i o n s  de c r i t i q u e  l i t t e r a i r e  e t  d ' a r b i t r e  de l a  p o e s i e  e t  
de l a  gram m aire .  La c r i t i q u e  f o rm e l l e  de Malherbe s ’ a c c o r -  
d a i t  avec I n s p i r a t i o n  a  l * o r d r e  e t  a  l a  r a i s o n ,  t a n t  dans 
l a  l i t t e r a t u r e  que dans  l e  gouvernem en t , a s p i r a t i o n  com­
mune a  beaucoup de bons e s p r i t s  de l ' e p o q u e .
^Baroque e t  R e n a is san ce  p o e t iq u e  ( P a r i s ;  J .  C o r t i .
1 9 5 5 ) .  ------- -------
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Malherbe n * e t a i t  pas  s e u l ;  J e a n  de Sponde (1557-1595)»
F r a n c o i s  de Maynard (1 5 8 2 -1 6 4 6 ) ,  e t  Honora t  de Racan (1589-
1 6 7 0 ) ,  l e  s e c o n d e r e n t  de p res*  I I  y e u t  a u s s i  des  a d v e r -
s a i r e s  corame M a tu r in  de R e g n ie r  (1573-1613)» q u i  p r e t e n d a i t
que chez  l u i  l a  muse d e v a i t  e t r e  sp o n tan ee  e t  j u s t i f i e e
mime p a r  s e s  c a p r i c e s *  I I  se  f a i s a i t  de l * a r t  de l a  p o e s i e
l a  m£me id e e  que de l a  v i e ,  en  se  ” .* •  l a i s s a n t  a l l e r  douce-
ment,  a  l a  bonne l o i  n a t u r e l l e " ,  s e l o n  s a  p ro p re  e p i ta p h e *
S ' i l  r e s t a  un des  g r a n d s  s a t i r i q u e s  f r a n q a i s ,  c ' e s t  p a r c e
q u ' i l  ne p r e c h a  pas  en  m o r a l i s t e  gu inde  e t  d e t e s t a  s im p le -
5
ment l e  v i c e  de t o u t  son  coeur*  S e lo n  l ' a v i s  de L a lo u ,  
q u i  e s t  d ' a i l l e u r s  d ' a c c o r d  avec Lebegue, R e g n ie r  f u t  b i e n  
a u p e r i e u r  a  H orace  e t  a  B o i l e a u ,  q u i  s ' e s t  reconnu  avec l u i  
une c e r t a i n e  a f f i n i t e *
Parmi l e s  p o e t e s  in d e p e n d a n t s  on t r o u v e  a u s s i  Theo- 
p h i l e  de V iau  (1 5 9 0 -1 6 2 6 ) ;  i l  p o u ssa  l ' i n d i v i d u a l i s m e  e t  l a  
l i b e r t e  j u s q u ' a  l a  boheme* Chez T h e o p h i l e ,  l ' a m o u r  de l a  
n a t u r e  d e v i n t  une v e r i t a b l e  p a s s i o n .
▲ ca u se  de l a  c o n f u s io n  q u i  r e g n a i t  enco re  dans l e  
monde de l a  p o e s i e ,  F a g u e t  a p p e l l a  ces  p o e t e s  " l e s  roman- 
t i q u e s  de 1 6 2 0 •" ^
A T h e o p h i le  s u c c 6 d e r e n t  peu de temps a p r e s ,  T r i s t a n
5Rene L a lo u ,  Les S ta p e s  de l a  P o e s ie  F r a n c a i s e  ( P a r i s :  
P r e s s e s  U n i v e r s i t a l r e s  de F ra n c e ,  1955)*
^H i 3 t o i r e  de l a  P o e s ie  FrsuiQaise de l a  R e n a is san ce  
( P a r i s :  H a c h e t t e ,  1911)*
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l ’H erm ite  (1 6 0 1 -1 6 5 5 ) ,  S a in t -A m an t  (1594-1661)  e t  Du P e r ­
r o n .  Ce d e r n i e r  u n i t  a  l a  p r e c i o s i t e  l e  goflt de l a  c l a r t e  
e t  s a e r i f i a  l e  c o n c r e t  a  l ' a b s t r a c t i o n  s e n t i m e n t a l e • D 'une 
c e r t a in ©  fa q o n ,  Du P e r r o n  r e s s e m b la  a  Malherbe p a r  l e  s o i n  
q u ’ i l  p r i t  de d o nner  de l a  f o r c e  aux mots e t  a  l a  p h r a s e .
La t h e o r i e  l i t t e r a i r e  e s t  i l l u s t r o e  dans  ce d e b u t  du 
s i e c l e  p a r  l e s  " A r t s  P o e t iq u e s *  de P i e r r e  Laudun (1 5 9 7 ) ,  de 
J .  V a u q u e l in  de l a  F re sn a y e  (1 6 0 5 ) ,  e t  l 'A cad em ic  de 1*a r t  
p o e t i q u e , de D e im ie r  ( 1 6 1 0 ) .
M ais ,  a  l a  f i n  des  t r e n t e  p r e m ie r e s  annees  du s i e c l e .  
ne r e s t e  que l e  r e s u l t a t  de 1*e f f o r t  d 'u n e  g e n e r a t i o n  mar­
quee p r i n c i p a l e m e n t  p a r  M a lhe rbe .  Raymond Lebegue c o n s t a t e  
qu e :
. . . a v a n t  1605, B e r t a u t  e t  l e s  p l u s  e s t im e s  de 
s e s  emules a p p l i q u a i e n t , avec un s e l e  i n e g a l ,  des  
p r i n c i p e s  a n a lo g u e s  a  ceux  de M alhe rbe .  Ces p r i n -  
c i p e s  p euven t  e t r e  d e f i n i s  a i n s i :  r a j e u n i s s e m e n t  e t  
e p u r a t i o n  de l a  l a n g u e ,  c o r r e c t i o n  g r a m m a t i c a l e , 
c l a r t e ,  l o g i a u e ,  r e n fo rc e m e n t  de l ' e x p r e s s i o n ,  s o -  
b r i e t e ,  e u p h o n ie ,  a m e l i o r a t i o n  de l a  r im e ,  c o n s t r u c ­
t i o n  p l u s  r i g i d e  de l ' a l e x a n d r i n . '
C e t t e  revue  sch em a t iq u e  de l a  " p o e t iq u e "  f r a n q a i s e  
e n t r e  1600 e t  1630 v e u t  p r e s e n t e r  l e  c l i m a t  l i t t e r a i r e  des 
annees  de f o r m a t io n  de J • C h a p e la in ,  e t  d e g a g e r  d 'u n e  p a r t  
l e  d e s i r  de l i b e r t e  dans l a  c r e a t i o n  l i t t e r a i r e  en  gene­
r a l ,  e t  de 1 ' a u t r e  l e  b e s o i n  d ' o r d r e  e t  de c l a r t e  dans 
l ' a r t ,  fondes  s u r  l a  r a i s o n  e t  l a  m o ra le .
La P o e s ie  F r a n q a i s e . v o l .  I« p .  211 .
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On a  q u a l i f i e  c e t t e  p e r io d e  de p r e - c l a s s i q u e j  l e  
te rm e e s t  vague e t  mal c h o i s i .  La R ena is sance*  e t  s u r t o u t  
l a  P l e i a d e ,  o n t  fo rm u le  beaucoup d*e lem en ts  i n c o r p o r e s  p lu s  
t a r d  au c l a s s i c i s m e .  Mais,  p o u r  l a  p l u p a r t ,  c e s  e lem en ts  
a p p a r t e n a i e n t  a. l ' a n t i q u i t e  e t  p a r  co n s eq u en t  l ' a n t i q u i t e  
e l l e  -meme d e v i e n t  p r e - c l a s s i q u e ,  ce q u i  e s t  po u r  l e  moins 
un p a ra d o x e .
Du p o i n t  de vue l i t t e r a i r e ,  c e t t e  p e r io d e  nous p r e ­
s e n t e  une l u x u r i a n t e  p r o d u c t i o n  dans  t o u s  l e s  g e n r e s ;  l a  
r e c h e rc h e  des  e f f e t s  de s u r p r i s e ,  l a  com bina ison  d*images 
v a r i e e s *  1 ' e x p r e s s i o n  h y p e rb o l iq u e  des  p a s s i o n s  e t  des  sen ­
t i m e n t s ,  un t o n  v i o l e n t ,  l ' e x a g e r a t i o n  j u s q u ’ a  l a  c a r i c a ­
t u r e  q u i  l a  m a rq u e re n t ,  s o n t  e x a c tem en t  l e s  c a r a c t e r i s -  
t i q u e s  du " B a ro q u e" .
C ' e s t  dans  c e t t e  a tm osphere  que C h a p e la in  comraenqa 
s a  c a r r i e r e  l i t t e r a i r e  e t  f i t  s e s  d e b u t s  de t h e o r i c i e n  e t  
de c r i t i q u e .  P ou r  l u i ,  i l  ne s ' a g i s s a i t  n a t u r e l l e m e n t  n i  
de p r e - c l a s s i c i s m e ,  n i  de b a ro q u e ,  mais d 'u n e  v o l o n t e  de 
r e c o n c i l i e r  l ' e s p r i t  de f ro n d e  l i t t e r a i r e  e t  l e s  p r e c e p t e s  
c l a s s i q u e s  q u i  a b o n d a ie n t  dans l e s  A r t s  P o e t iq u e s  des  d o c t e s  
i t a l i e n s ,  que C h a p e la in  a v a i t  e t u d i e s  e t  a s s i m i l e s  dans l a  
mesure ou i l s  c o r r e s p o n d a i e n t  a  l ' e s p r i t  f r a n q a i s .
C e t t e  e tu d e  v a  se  p o r t e r  m a in te n a n t  s u r  t r o i s  o eu v res  
c r i t i q u e s  de C h a p e la in :  l a  P r e f a c e  de l 'A d o n e . l e  D ia logue
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de l a  L e c tu r e  des  Y ieu x  Romans. e t  l a  " L e t t r e  s u r  l e s  v i n g t -  
q u a t r e  h e u r e s " .
Conune nous  l* a v o n s  d e j a  rem arque ,  l e  d e v a n c i e r  imme- 
d i a t  de C h a p e la in  dans  l a  c r i t i q u e  f u t  M alherbe .  S e lo n  
B r u n e t i e r e ,  M a lh e rb e ,  dans s e s  com m enta ires  s u r  B e s p o r te s  
n o t r e  que l a  c r i t i q u e  "va  d e so rm a is  e x i g e r  que 1 ' i n s p i r a ­
t i o n  mSme se  s o u m e t te  a  l a  l o g i q u e ,  qu*en t o u t e  o c c a s io n  
e l l e  ren d e  compte d 'e l l e -m S ra e ,  e t  q u ' e l l e  p u i s s e  d i r e . . .
l e  comment e t  l e  p o u r q u o i . s u r t o u t  de son  c a p r i c e  e t  de s a  
8f a n t a i s i e " .  Bn e n l e v a n t  a  l a  p o e s i e ,  e t  au p o e t e ,  l e  
d r o i t  de s ' e t a l e r  dans  son o e u v r e ,  Malherbe a l l a i t  t a r i r  
l e s  s o u r c e s  du l y r i s m e ,  e t  en donnant  pou r  o b j e t  a  l a  l i t ­
t e r a t u r e  l ' e x p r e s s i o n  de ce q u * i l  y a de p lu s  g e n e r a l  e t  
de p lu s  p e rm a n en t ,  i l  a n n o n q a i t  l a  l i t t e r a t u r e  c l a s s i q u e .
C h a p e la in  e t a i t  du c e r c l e  de M alherbe ,  avec Racan,
Guez de B a l z a c ,  e t  Maynard, e n t r e  a u t r e s ,  e t  n * e u t  pas be­
s o i n  du com m enta ire  de Malherbe pour  s ' i n f o r m e r  s u r  s e s  
i d 6e s ,  l e s  a s s i m i l e r ,  l e s  r e j e t e r ,  ou mSme l e s  a m e l i o r e r .
B r u n e t i e r e ,  a  c e n t r e  c o e u r  d ' a i l l e u r s ,  r e c o n n a i t  a 
C h a p e la in  l e  r 8 l e  de p r e m ie r  p l a n  dans l a  c r i t i q u e  l i t t e ­
r a i r e  e t  l a  l i t t e r a t u r e  du XVIIe s i e c l e *
. . .  ce "bonhomme" f u t  a s s e z  v i l a i n  homme: 
a v a r e ,  m a lp r o p r e ,  p e d a n t ,  v i n d i c a t i f  e t  m echant .
F e r d in a n d  B r u n e t i e r e ,  L * £ v o lu t io n  des  G e n re s , p .  6 .
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M ais ,  g rSce  aux c i r c o n s t a n c e s , son r f i le  f u t  c o n s id e ­
r a b l e ;  e t  c e n t  e c r i v a i n s  q u i  v a l l a i e n t  mieux que l u i  
n ' o n t  pas  eu  c e t t e  honneur  de l a i s s e r ,  comine l u i ,  
dans  l ' h i s t o i r e  de n o t r e  l i t t e r a t u r e ,  une i n e f f a c a b l e  
t r a c e . 9
C h a p e la in  commenqa son  oeuvre  c r i t i q u e  p a r  l a  P re fa c e  
de l 'A d o n e , l e  poeme ep ique  de l ' i t a l i e n  M arino .  Les c i r ­
c o n s t a n c e s  s o n t  co n n u e s :  l e  p o e te  demanda d ' a b o r d  1*o p in io n  
de Malherbe e t  V a u g e la s ,  q u i  s u g g e r e r e n t  de f a i r e  a p p e l  a 
C h a p e la in  " q u i  s a v a i t  a u s s i  b i e n  q u 'e u x  l ' i t a l i e n  e t  mieux 
en c o re  l a  P o e t i q u e . "  Marino s o l l i c i t a  de l u i  une p r e f a c e  
s ig n e e  de son  n o n .  C e l u i - c i  d e c id a  de l ' 6 c r i r e  sous  forme 
d 'u n e  l e t t r e  a  M. F a v e re a u ,  pe rsonnage  b ie n  connu dans l a  
s o c i e t e ,  dans  l a  v i e  p o l i t i q u e  e t  parmi l e s  l i t t e r a t e u r s ;  i l  
ne f a i s a i t  que s u i v r e  un proc6de  c o u tu m ie r  de son  tem ps.  La 
P r e f a c e  f u t  e c r i t e  en 1620 e t  p u b l i e e  avec l e  l i v r e  en 1623, 
d ' a b o r d  a  P a r i s ,  e t  immediatement a p r e s  a. V e n i s e .  Les con-  
te rap o ra in s  a t t e s t e n t  d ' u n  s u c c e s  c o n s i d e r a b l e ,  q u i  imposa 
C h a p e la in  au p u b l i c  l e t t r e  en F rance  e t  en I t a l i e .
L ' h i s t o i r e  de l a  l i t t e r a t u r e  nous inform e de l ' i r r e g u -  
l a r i t e  de ce poeme e p i q u e ,  e t  en mSme temps de l a  c e l e b r i t e  
de Marino a  c e t t e  epoque .  On a beaucoup s p e c u le  s u r  1* i n ­
t e n t i o n ,  1 ' a t t i t u d e  e t  l e s  e lo g e s  de C h a p e la in  s u r  une oeuvre  
c o n s i d e r e e  p a r  l a  c r i t i q u e  comme e t a n t  sans  g rande  v a l e u r . ^
^F .  B r u n e t i e r e  , L 'S v o l u t i o n  des G e n re s . p .  67* 
l O P e l l i s s o n  e t  d ' O l i v e t ,  H i s t o i r e  de l 'A cadem ie  F ra n -  
q a i s e , v o l .  I I ,  p .  128.
H R e n e  K e r v i l e r ,  La B re tagne  a l 'A cadem ie  f r a n g a i s e  au 
XVIIe s i e c l e  ( P a r i s :  s .  e d .  l b / ^ J ,  pp .  73- 2 8 9 .
6 8
Ce q u i  nous  c o n c e m e  c ' e s t  l e  t e x t e  de c e t t e  P r e f a c e  
e t  non l ' i n t e n t i o n  de C h a p e la in ,  qu in e  s e r a i t  q u 'u n e  hypo-  
t h e s e  q u i  n ' a u r a i t  aucun l i e n  avec l e  sens*  La r a i s o n  e s t  
que l e  sen s  de ce t e x t e  n ' e s t  pas e v i d e n t ,  c ' e s t  a  nous a  
l e  s a i s i r *  Mais i l  ne f a u t  pas o u b l i e r  que s o l l i c i t e r  l e  
t e x t e  c ' e s t  d o n n e r  une r ep o n se  b a s ee  s u r  des  f ra g m e n ts  de 
pensee  q u i  v i e n n e n t  du p a s s e ;  i l  s ' a g i t  d 'u n  temps dedou­
b l e ,  c e l u i  de l ' e c r i t u r e  e t  c e l u i  du l e c t e u r ,  q u i  se  r e -  
u n i s s e n t  dans un temps r e s t r u c t u r e ,  l e  temps de n o t r e  me- 
moire*
Dfes l e  p r e m i e r  abord  l ' e x a m e n  de l a  P r e f a c e  nous i n -  
d ique  deux mouvements de p e n s e e ,  nous p o u r r i o n s  d i r e  de 
c o n s c i e n c e :  l e  c r i t i q u e  commence p a r  f a i r e  s i e n  l e  poeme 
e n t i e r ,  1 ' i n t e r i o r i s e  comme s ' i l  en e t a i t  devenu 1 ' a u t e u r ,  
fo rm ule  des  o b j e c t i o n s  q u ' i l  s ' e r a p r e s s e  de r e f u t e r  e t  c r e e  
ce f a i s a n t ,  d e s  s t r u c t u r e s  q u ' i l  c o n s i d e r e r a  comme p a r t i e  
i n t e g r a n t e  du poeme*
Dans l a  deuxieme p a r t i e ,  i l  t i c h e  au c o n t r a i r e  de 
g ag n e r  une d i s t a n c e  e s t h e t i q u e ^ d ' e x a m i n e r  l e  poeme a  l a  l u -  
m ie re  des  p r i n c i p e s  que l a  t h e o r i e  l i t t e r a i r e  de 1 ' epopee 
l e s  l u i  a t t r i b u e ,  p o u r  j u g e r  de l a  r e u s s i t e  ou de l ' e c h e c  
du p o e t e ;  ce s eco n d  mouvement e s t  d e t a c h a n t  e t  ten d  a  l a  
f o i s  v e r s  1 *o b j e c t i v a t i o n  de 1 ' oeuvre  c o n s i d e r e e ,  e t  c e l l e  
de s a  p ro p re  p e n s e e ,  en t a n t  que c r i t i q u e *
P a r  c o n s e q u e n t ,  l a  d i s c u s s i o n  de C h a p e la in  p o r t e
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dans l a  p rem ie re  p a r t i e  s u r  l e s  o b j e c t i o n s  c o n t r e  l 'A done  
e t  l e s  r e f u t a t i o n s ,  e t  dans l a  deuxierae p a r t i e ,  s u r  l ' a p -  
p l i c a t i o n  des  c o n d i t i o n s  t h e o r i q u e s  du genre  au poeme.
Ce q u ' i l  e s t  im p o r ta n t  de r e l e v e r  c ' e s t  que p a r  l e  
p r e m ie r  mouvernent, l e  c r i t i q u e  d e v i e n t  lui-meme l e  " s u j e t " ,  
l e  moi q u i  f a i t  s i e n n e  1 ' oeuvre  donnee .  C h a p e la in ,  i c i ,  
s ' e s t  d e t a c h e  d 'u n  coup de l a  p r a t i q u e  t r a d i t i o n n e l l e  de 
l ' a r t  p o e t i q u e ,  q u i  a v a i t  t o u j o u r s  s u i v i  l e  mouvernent i n ­
v e r s e  •
Le c r i t i q u e  a p p a r t e n a i t  a  son temps,  a  une c u l t u r e  
donnee ,  e t ,  l o g i q u e n e n t ,  i l  d e v a i t  se  s e r v i r  d ' e l e m e n t s  e t  
de formes a c c e s s i b l e s  a  s e s  l e c t e u r s .  Pour  c e t t e  r a i s o n  i l  
a  forraule  l e s  t r o i s  o b j e c t i o n s  q u ' i l  s o u l e v a i t  c o n t r e  l e  
po&me, comme des p o i n t s  a  d i s c u t e r .  Ces t r o i s  o b j e c t i o n s  
s o n t ,  ce que Marino a p p o r te  de nouveau au g e n r e ,  l e  c h o ix  
du s u j e t ,  e t  l a  " v e r i s i m i l i t u d e " ,  ou " l a  f o i " ,  s e l o n  l e  mot 
mSme de C h a p e la in .  Quels  e t a i e n t  l e s  arguments  de Chape­
l a i n ?
C o n t ra i r e m e n t  a  1 ' epopee r e g u l i e r e ,  1 ' e lem en t  ep ique  
de l 'A done  se c a ch e ,  ou d i s p a r a l t  sous  des d i g r e s s i o n s  e t  
des  d e s c r i p t i o n s ;  C h a p e la in  defend  c e t t e  p r a t i q u e ,  c a r  d i t -  
i l ,  Marino a e c r i t  une epopee q u i  se  p asse  "en temps de p a i x " ;  
c ' e s t  pou r  c e l a  q u ' e l l e  e s t  pauvre  "en a c t i o n s " ,  mais r i c h e  
en i n c i d e n t s  e t  o m e m e n t s .  P a r t a n t ,  l 'A done  e s t  c o m p le te -  
ment d i f f e r e n t  des  poemes e p iq u es  q u i  l ' o n t  p r e c e d e .  En
c e c i ,  Marino a  i n t r o d u i t  une n o u v eau te  dans un gen re  connu .
Les c r i t i q u e s  t r a d i t i o n n e l s , s a u f  B o v e t , ^  e t a i e n t  
d ' a v i s  que C h a p e la in  v o u l a i t  j u s t i f i e r  l e  poeme a  t o u t  p r i x .  
En r ^ a l i t e ,  C h a p e la in  s ' e s t  t r o u v e  en f a c e  d 'u n  t e x t e  com- 
p r e n a n t  un c e r t a i n  nombre d*e lem en ts  c a r a c t e r i s t i q u e s  de 
1 ' Epopee, mais q u i  dans l e  fond e t  dans l a  s t r u c t u r e  meme du 
poeme, se  s e p a r a i t  du gen re  t e l  q u ' i l  e t a i t  connu; 1 ' a u t e u r  
v o u l a i t  une epopee* l e  p u b l i c  a t t e n d a i t  une epopee* l 'A done  
d e v a i t  e t r e  une epopee* Nous pensons  prec isem m ent  v o i r  i c i  
l e  phenomene p a r  l e q u e l  l e  c r i t i q u e  d e v i e n t  lui-meme " e c r i -  
v a i n " ,  en se  s e p a r a n t  a  l a  f o i s  de 1 ' a u t e u r  e t  du l e c t e u r .
I I  s ' a g i t  d 'u n e  p r i s e  de c o n s c ie n c e  de C h a p e la in  p a r  r a p ­
p o r t  a  1 ' oeuvre  e t  du mouvernent p a r  l e q u e l  i l  f a i t  c e t t e  
oeuvre  " s i e n n e " .  La m o t i v a t i o n  de c e t t e  P r e f a c e  p o u r r a i t  
i n d i q u e r  l a  m auvaise  f o i  l a  p lu s  c h o q u a n te ;  c e c i  n ' a  aucune 
im p o r ta n c e ,  l e  mouvernent de c o n s c ie n c e  a e t e  f a i t  e t  l e  mot 
d e v i e n t  r ^ a l i t e ;  l 'A d o n e . pour  C h a p e la in ,  a c r 6 e  une nou-  
v e l l e  e sp ece  dans un g en re  connu ,  l e  gen re  Epique*
Le r e s t e  de 1*a r g u m e n ta t io n  de C h a p e la in  s u r  ce p o i n t  
n ' e s t  q u 'u n e  d e m o n s t r a t i o n  d ' e r u d i t i o n  l i t t e r a i r e .  I I  d i s ­
t i n g u e  deux s o r t e s  de n o u v e a u te s :  une n o u v ea u te  c o n t r e  l a  
n a t u r e ,  " p a r f a i t e  en son  i m p e r f e c t i o n " ,  done i m p a r f a i t e ,  e t  
1 ' a u t r e  "moins p a r f a i t e  dans s a  p e r f e c t i o n " ,  q u i  r a t t a c h e  l a
E. Bovet ,  "La P re f a c e  de C h a p e la in  a  l 'A d o n i s " ,  dans 
Aus Romanischen S p ra ch en  und L i t e r a t u r e n . P e s tg a b e  w o r f ( H a l l e :  
s .  e d . ,  l y 0 5 ) .
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n o u v e a u te ,  a  lja moins p a r f a i t e  dans s a  p e r f e c t i o n . De p lu s  
p a r a l l e l e r a e n t  au g en re  d ram a t iq u e  r a ix te ,  e n t r e  l a  t r a g e d i e  
e t  l a  com edie ,  l*Adone e s t  m ix te  dans s a  n a t u r e ;  ce q u i  
n ' e s t  pas  t o u t  a  f a i t  nouveau ,  p a rce  q u ' i l  y a v a i t  des  ex­
amples moins connus ,  dans l ' a n t i q u i t e ,  " l a  mort  de Ca- 
p a n £ e . . . "  ^  p a r  exem ple .  C e la ,  s e l o n  l a  c r i t i q u e  t r a d i t i o n -  
n e l l e  c ' e s t  l a  j u s t i f i c a t i o n  en r a i s o n  e t  en a u t o r i t e . Le 
f a i t  q u i  nous i n t e r e s s e  i c i  c ' e s t  l e  mouvernent q u i  change l e  
c r i t i q u e  en e c r i v a i n .
Que l e  c r i t i q u e  s o i t  a  ce m oment- la  1 ' e c r i v a i n ,  c ' e s t  
une p r i s e  de c o n s c ie n c e  e x i s t e n t i e l l e  e t  non l a  r e c o n n a i s ­
sance  de v a l e u r s  d e j a  e t a b l i e s ;  i l  demande seu lem e n t  l e  
d r o i t  de p a r l e r ,  pas p o u r , ou c o n t r e , mais s im plem ent  pou r  
d o n n e r  e x p r e s s i o n  a  ce q u ' i l  a  s a i s i  de l ' o e u v r e  e t  ce q u i  
e s t  devenu m a in te n a n t  p r o j e t  de s a  p ro p re  c o n s c i e n c e .
Le ch o ix  du s u j e t  e s t  l u i  a u s s i  p o u r  C h a p e la in  un 
n o u v e l  a p p o r t  de Marino au genre  de 1 ' ep o p ee .  L'Adone e s t  
un "poeme d 'am o u r ,  p l u s  s im ple  q u ' i n t r i g u e ,  a s s a i s o n n e  des  
douces  c i r c o n s t a n c e s  de l a  p a i x " , ^  d i t  C h a p e la in .  En f a -  
m i l i e r  de l a  t e r m i n o l o g i e  de l a  P o e t iq u e  c l a s s i q u e ,  i l  n ' a  
pas  de d i f f i c u l t e  a  f a i r e  e n t r e r  ce s u j e t  dans l e  genre  q u ' i l  
a p p e l l e  " n a r r a t i f  p a r  e x e l l e n c e " ,  l e  genre  e p iq u e .
^ J .  C h a p e la in ,  " P r e f a c e " ,  d a n s :  O puscules  C r i t i q u e s . 
^ d .  A. C. H u n te r  ( P a r i s :  E. Droz ,  19 3 6 ) ,  p .  77»
^ I b i d .
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Ce q u i  perraet  a  C h a p e la in  d ' i n t e g r e r  ce poeme dans 
l a  s t r u c t u r e  c l a s s i q u e  c ' e s t  q u * i l  y t r o u v e  un e lem en t  de 
s u p p o r t  q u ' i l  a p p e l l e  l a " f o i " ;  pou r  mieux comprendre c e t t e  
• f o i " ,  i l  e s t  n e c e s s a i r e  de n o t e r  que chez C h a p e la in  i l  y 
a  un d e c a la g e  prononce  e n t r e  l a  v r a i s e m b la n c e  e t  l a  f o i , 
q u i  dans  l a  d o c t r i n e  c l a s s i q u e  e s t  une consequence  n a t u r e l l e  
de l a  v r a i s e m b l a n c e .  Chez C h a p e la in  l a  " f o i "  im p l iq u e  une 
a d h e s io n  t o t a l e  de l * e s p r i t  e t  de l ' a m e  du l e c t e u r  a  l ' o e u v r e ;  
d 'u n e  c e r t a i n e  m aniere  l a  " f o i "  d o i t  j u s t i f i e r  l a  v r a i s e m ­
b l a n c e .  C ' e s t  p o u r  c e t t e  r a i s o n  que C h a p e la in  e c r i t s
A l ' e l e c t i o n  succede  l a  f o i , ou l a  c r e a n c e  que 
l ' o n  p e u t  d o nner  au s u je t . ^ -5
De c e t t e  faqon  i l  s u r a j o u t e  a  l ' a n c i e n n e  v r a i s e m b la n c e  
c e t  e lem e n t  s u b j e c t i f ,  e lem en t  q u i  e l a r g i t  l a  d i f f e r e n c e  
e n t r e  l ' h i s t o i r e  e t  l a  p o e s i e s
. . .  ou 1 ' a f f e c t a t i o n  n ' e s t  p o i n t  i l  n ' y  p e u t  a -  
v o i r  d ' e m o t io n  e t  p a r  co n seq u en t  de p u r g a t i o n ,  ou 
d 'amendement es moeurs des  hommes, q u i  e s t  l e  b u t  de 
d l a  p o e s i e .  La f o i  e s t  done d ' a b s o l u e  n e c e s s i t e  en 
p o e s i e . 16
I I  ad h e re  t o t a l e m e n t  aux p r i n c i p e s  c l a s s i q u e s  formu­
l a s  p a r  J .  C. S c a l i g e r ; * ^  c e c i  l u i  donne l a  l i b e r t e  d ' a s s u m e r
^  J  • C h a p e la in ,  O puscu les  C r i t i q u e s . p p .  8 ^ -8 5 .
l 6 I b i d .  p .  85.
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l ’ a c t e  c r e a t e u r  du p o e t e ,  t o u t  en r e s p e c t a n t  l a  fo rm ule  
c l a s s i q u e :
d e v r a i e n t  e t r e . . .
I I  n ’ a  pas  b e s o i n  de m e n t io n e r  A r i s t o t e ,  Horace ou 
S c a l i g e r ;  l e  raonde c u l t i v e  d e v a i t  s a v o i r  a  q u o i  s ' e n  t e n i r  
quand a  l a  d o c t r i n e  l i t t e r a i r e :
IA ou l a  p o e s i e ,  une des s c i e n c e s  s u b l im e s  e t  
un  des  merabres non e l o i g n e s  de l a  p n i l o s o p h i e ,  met 
l e  p r e m ie r  en c o n s i d e r a t i o n  l ’ u n i v e r s e l  e t  l e . 
t r a i t e  p a r t i c u l i e r ? m e n t  q u ' e n  i n t e n t i o n  d ' e n  f a i r e  
t i r e r  l ' e s p e c e ,  a  1 ' i n s t r u c t i o n  a  l a  mode* a  1 ' i n s ­
t r u c t i o n  du raonde e t  au b e n e f i c e  comraun,1 ?
Les a n c i e n s ,  a f f i r m e - t - i l  p lu s  l o i n :
• • •  t o u s  d ’ un a c c o rd  on t  b a n n i  l a  v e r i t e  de l e u r  
P a m a s s e ,  l e s  uns composant t o u t  de c a p r i c e  s a n s  y 
r i e n  m e le r  q u i  f d t  d ' e l l e ,  l e s  a u t r e s  se c o n t e n t a n t  
de l a  c h a n g e r  e t  a l t e r e r  en ce q u i  f a i s a i t  c o n t r e  
l e u r  i d e e ;  mais n u l  ne f a i s a n t  e t a t  de l ' y  r a p p e l e r  
que l o r s q u ' e l l e  s * a c c o m o d e ra i t  a  eux ,  c * e s t - a - d i r e  a  
l a  j u s t i c e  e t  a  l a  r a i s o n ,  e t  q u ' e l l e  v e t i r a i t  l a  
v r a i s e m b l a n c e ,  l a q u e l l e  en ce cas  e t  non l a  v e r i t e  
s e r t  d * in s t r u m e n t  au p o e te  pou r  achem iner  l 'homme a  
l a  v e r t u ;  a  q u o i  s o n t  a u t a n t  u t i l e s  l e s  exemples de 
mal e t  de b i e n ,  pourvu q u ' i l s  s o i e n t  c o n s i d e r e s  comme 
a d r e s s e s  a  1 ' i n s t r u c t i o n  e t  payes  chacun s e l o n  ce 
q u ’ i l s  m e r i t e n t .^ 0
18J«  C h a p e la in ,  O puscu les  C r i t i q u e s , p .  8 6 ,
•  •  • e t  c e l a  p o u r  a u t a n t  que l ' h i s t o i r e  t r a i t e
d es  ch o ses  comme comme e l l e s
19 I b i d .
20
I b i d .  p .  8? .
Du p o i n t  de vue t h e o r i q u e  c e c i  p rouve que C h a p e la in  
e s t  p l u s  c l a i r  que s e s  d e v a n c i e r s  i t a l i e n s ,  e t  s u r t o u t  
f r a n q a i s .  I I  r e c o n n a i t  p lu s  qu*aucun a u t r e  que l ' a r t  se  
m a n i f e s to  t o u j o u r s  en f o n c t i o n  du theme c h o i s i ,  q u i  p a r  s e s  
v a r i a t i o n s  l i t t e r a i r e s  nous o b l i g e  a  p a r t i c i p e r  a  l a  g rande 
f o n c t i o n  de 1 *i m a g i n a i r e ,  q u i  e s t  un mode de 1 *i n t e l l i ­
gence du monde.
La "F o i"  de C h a p e la in ,  b asee  s u r  l a  v r a i s e m b la n c e ,  l e  
l ib fc re  su f f i sam m en t  des  r e g i e s  t h e o r i q u e s  pour  l u i  p e r -  
m e t t r e  d * in n o v e r  e t  de s o u t e n i r  qu 1 a  une epopee "raodeme" 
d o i t  c o r r e s p o n d r e  un temps a c t u e l  e t  de n o u v e l l e s  r e g i e s .
Dans l a  deuxieme p a r t i e  de l a  P r e f a c e  C h a p e la in  s*ap ­
p l i q u e  a  d em o n t re r  que l e  poeme de Marino r e m p l i t  t o u t e s  
l e s  c o n d i t i o n s  e s s e n t i e l l e s  du poeme e p i q u e .  La dem ons tra ­
t i o n  e s t  f a i t e  en ac co rd  com ple t  avec l e s  p r i n c i p e s  l i t t e ­
r a i r e s  e t  e s t h e t i q u e s  du tem p s .  P a r  exemple i l  in d iq u e  que 
l e  s u j e t ,  ou l a  f a b l e ,  dans s a  c o n s t i t u t i o n ,  comprend deux 
p a r t i e s  p r o p r e s :  1 *i n v e n t i o n  e t  l a  d i s p o s i t i o n ,  e t  deux p a r ­
t i e s  im p ro p re s ,  l e s  h a b i t u d e s  e t  l e s  p a s s i o n s .  E t ,  t o u -  
jo u r s  s u i v a n t  l a  t e c h n iq u e  des  c r i t i q u e s  i t a l i e n s ,  i l  a f -  
f i rm e  que 1 ' i n v e n t i o n  se r e d u i t  a  deux c h o s e s :  l a  d i v e r s i t e  
e t  l a  m e r v e i l l e ;  a  son t o u r ,  l a  d i v e r s i t e  e s t  n a t u r e l l e  e t  
a c c i d e n t a l e ,  e t  a i n s i  de s u i t e .  L *a rg u m en ta t io n  e s t  c o r r e c t e  
p a r  r a p p o r t  aux r e g i e s  du g e n r e ,  e t  l a  v e r i t e  l i t t e r a i r e ,  en 
t a n t  que t h e o r i e ,  e s t  r e s p e c t e e ,  mais i l  n ' a  r i e n  a j o u t e  a  
s e s  d e v a n c i e r s .  I I  avoue honnetem ent que l*Adone. t o u t
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p a r f a i t  q u ' i l  s o i t  dans un s e n s  "nouveau" ,  s e r a  t o u j o u r s  
au -d e s s o u s  des poemes heroSques  comme l * E n e i d e . I I  r e c o n -  
n a l t  a u s s i  que dans ce genre  s i  l ' u t i l i t e  e s t  l e  b u t ,  l e  
p l a i s i r  e s t  l e  moyen, e t  que dans l*Adone l e  p l a i s i r  n * e s t  
qu*un moyen a r t i s t i q u e .  Quant a l a  d i s p o s i t i o n ,  ou l a  
c o m p o s i t io n  p roprem ent  d i t e ,  i l  r e c o n n a l t  q u ’ e l l e  ne com­
mence pas exac tem en t  p a r  l a  c r i s e ,  comme i l  f a l l a i t ,  e t  
que l a  p e r i p e t i e , ou l e  changement de f o r t u n e  se  t ro u v e  
dans l e  p a t h e t i q u e  du poeme.
Dans c e t t e  d e m i e r e  p a r t i e  nous t r o u v o n s  un terrae de 
c r i t i q u e  u s i t e ,  c r e e  p a r  C h a p e la in :  h a b i t u d e . I I  deve loppe  
a i n s i  s a  d e m o n s t r a t i o n :
Apres l e s  p a r t i e s  que nous avons d i t e s  p ro p re s  
de l a  c o n s t i t u t i o n ,  s u i v e n t  l e s  im p r o p r e s t don t  l a  
p rem ie re  a e t e  nommes h a b i t u d e . C e t t e - c i  se  d e f i n i -  
r a i t  une i n c l i n a t i o n  n a t u r e l l e  con f i rm ee  p a r  l a  
p r a t i q u e ,  s o i t  au b i e n ,  s o i t  au mal,  l a q u e l l e  on 
d o i t  t r o u v e r  es  p e r s o n n e s ,  q u i  e n t r e  dans l e  poeme 
douee de q u a t r e  c o n d i t i o n s  s e l o n  l e s  a n c i e n s ,  mais 
comme je  t i e n s  de deux s e u le m e n t ,  a  s a v o i r  de l a  
bo n te  e t  de l a , co n v en an ce . de l a  r e s sem b lan ce  e t  
de 1 ' e g a l i t e .  1
A. C. H u n te r  a v a i t  r a i s o n  de n o t e r :  " Le terrae ap -  
p a r t i e n t  sans  dou te  a  l a  t e r m i n o l o g i e  c r i t i q u e  in v e n te e  
p a r  C h a p e la in  pour  son  a p o l o g ie  de l*A donis  de M a r in o " .^2
21J .  C h a p e la in ,  O puscules  C r i t i q u e s . p .  102.
22 Lexique de l a  Langue de C h a p e la in  (Geneve: E. 
Droz ,  1967) ,  l e  mot " h a b i t u d e " .
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Georges C o l l a s  pense t r o u v e r  l e  c o r r e s p o n d a n t  e x a c t  
du te rme de C h a p e la in ;  " P a r  h a b i tu d e s  C h a p e la in  en ten d  ce 
que nous ap p e lo n s  c a r a c t e r e s "
C h a p e la in  semble p a r  " h a b i tu d e "  i n s i s t e r  s u r  c e r -  
t a i n e s  q u a l i t e s  de ce s  c a r a c t e r e s ,  t e l s  que l a  b o n te ,  l a  
co n venance ,  l a  re sse rab lance  e t  " l ' e g a l i t e " .  En ce q u i  con-  
c e m e  l e s  p a s s i o n s . i l  se c o n t e n t e  de s o u l i g n e r  l a  p reem i­
nence de 1*amour, comme p a s s i o n  m a i t r e s s e .
Le d e r n i e r  e lem en t  examine dans l a  P re fa c e  e s t  l e  
s t y l e ,  dans  l e q u e l  C h a p e la in  d i s t i n g u e  t r o i s  a s p e c t s :  l e s  
c o n c e p t i o n s ,  l a  l o c u t i o n  e t  l e  s t y l e  p roprem en t  d i t .  Les 
c o n c e p t i o n s  ne s o n t  a u t r e  chose que l e s  id e e s  c o n s t i t u t i v e s  
q u i  fo rm en t  1 ' ensemble du s u j e t ;  l a  l o c u t i o n  e s t  l e  lan g ag e  
employe p a r  Marino:
Pour  l a  l o c u t i o n  m a in t e n a n t ,  s * i l  m ' e s t  permis  
s a n s  e t r e  s u j e t  a  r e p r e h e n s i o n  de j u g e r  de l a  b e a u te  
d*une langue  q u i  ne m ' e s t  pas n a t u r e l l e ,  l a  d i c t i o n  
e s t  s i  pu re  en l u i ,  s i  t o s c a n e ,  s i  c h o i s i e  e t  p r e -  
g n a n t e ,  q u ' i l  n ' y  e u t  onque p o e t e ,  en que lque  idiome 
que ce  s o i t ,  q u i  eflt ce don p lu s  accom pli  que lu i*  e t  
de c e s  d e m i e r e s  p a r t i e s  s ' e s t  forme l e  s t y l e .  ^
I I  semble que pou r  C h a p e la in  ce s t y l e  s o i t  f o n c t i o n
du c o n t e n u .  C h a p e la in  v a n te  1 ' oeuvre  non pas p a rce  que l e
s t y l e  en e s t  ep ique  comme i l  l ' a u r a i t  dfl, mais p a rce  q u ' i l
c o i n c id e  ex ac te m en t  a  ce q u ' i l  d o i t  r e p r e s e n t e r .  Nous avons
23J e a n  C h a p e l a i n . p .  32 .
O / l
J .  C h a p e la in ,  Opuscules  C r i t i q u e s . p .  105*
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i c i  r i e n  moins que l a  p o s i t i o n  e s s e n t i e l l e  d ' u n  J e a n  Rous- 
s e t  a u j o u r d ’h u i ,  ou meme une p r e f i g u r a t i o n  de 1 * im por tance  
que l e  langage  va  p re n d re  dans  l a  c r i t i q u e  m o d em e .  L a i s s o n s  
p a r l e r  C h a p e la in :
C*est  chose re^ue  pou r  maxirae que t o u t  s t y l e  
d o i t  e t r e  conforme a  son s u j e t ,  d * a u t a n t ,  ce d i t - o n ,  
que l e s  p a r o l e s  s o n t  n a t u r e l l e s  e x p r e s s i o n s  de l a  
c o n c e p t i o n  e t  que l a  c o n c e p t i o n  n * e s t  a u t r e  chose 
que l a  pure  image de l a  chose meme.
A p p l i c a n t  c e t t e  t h e o r i e  a  1 ' o e u v r e , C h a p e la in  cons ­
t a t e :
• • •  s i  l* o n  c o n s id e r e  l e  s u j e t ,  e t  l a  n a t u r e  du 
s u j e t  de l ' A d o n i s . . .  i l  d o i t  e t r e  t r a i t e  avec un 
s t y l e  m e d io c re .  Or l ' i d e e  de ce s t y l e  g i t  s u r t o u t  a
e x p r im e r  l e s  m a t i e r e s  c l a i r e m e n t ,  mais non bassem ent
. . .  ce c a r a c t e r e  de l a  d i l i c i d i t e ,  que nous i n t e r p r e -  
t e r i o n s  comme c l a r t e . . .  Mais p lu s  i l  y a de d i f f i ­
c u l t y  a  r e n c o n t r e r  ce m i l i e u  q u i  exprime e t  q u i  ne 
d^goflte p o i n t ,  p lu s  a u s s i  y - a - t - i l  de louange  d*es­
p r i t  a  l ’ a v o i r  t r o u v e  e t  de jugement a  l ' a v o i r  su 
m e t t r e  en o e u v re ,  p r i n c i p a l e m e n t  en un s u j e t  q u i  
non se u lem en t  l e  s o u f f r e ,  mais l e  d e s i r e  p o u r  s a  
p e r f e c t i o n . 26
C e t t e  c o in c id e n c e  e n t r e  forme e t  fond s e r a  a  l a  base
de l a  c r i t i q u e  p o e t iq u e  de B o i l e a u .
P r e t e n d r e  v o i r  a u - d e l a  du t e x t e  ou l e  c r i t i q u e  nous 
a  c o n f i e  s a  p e n s e e ,  p e u t  mener a  une c o n c l u s i o n  p a r e i l l e  
a  c e l l e  de G. C o l l a s :
2^ J . C h a p e la in ,  Opuscu les  C r i t i q u e , p p .  105-106 .
26I b i d .  p .  107 .
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Les tem oignages  abonden t  de son  i n s i n c e r i t e :  
l e s  f i n a s s e r i e s  de s a  p r e f a c e ,  l a  p rudence  de s a  
p r o p o s i t i o n ,  s e s  p r e c a u t i o n s  c o n t r e  l e s  o b j e c t i o n s  
q u ' i l  p r e v o i t  t r o p  b i e n  pour  ne pas se  l e s  f a i r e  a 
lu i-m em e, ce s o i n  d ' e r a b r o u i l l e r  l e  l e c t e u r  p a r  une 
debauche de t h e o r i e s . . . 2 '
C ' e s t  de l a  c r i t i q u e  q u i  se  v e u t  o ra n i s c ie n te  e t  q u i ,  
p a r  raagie,  p eu t  l i r e  l ' a r r i e r e  pensee d ' u n  e c r i v a i n  a  une 
d i s t a n c e  de t r o i s  c e n t  a n s .
On p e u t  p e u t - e t r e  p e n s e r  que:
C h a p e la in  a d e fen d u  l e  poeme pour  p r o f i t e r  de 
l a  g l o i r e  du p o e t e ,  pa rce  que l ' e l o g e  l u i  c o n v e n a i t  
mieux que l e  den ig re raen t  e t  l u i  p a r a i s s a i t  un moyen 
p l u s  commode de r e v e l e r  au p u b l i c  c e t t e  e r u d i t i o n  
q u ' i l  ne s ' e t a i t  pas donnee ,  evidemraent,  p o u r  l a  
t e n i r  c a c h e e . 2®
Mais s e u l  l e  t e x t e  de C h a p e la in  p e u t  nous f o w m i r  
une rep o n se  a  l ' e n q u e t e  s u r  l a  s i g n i f i c a t i o n  de l a  pensee  
c r i t i q u e  d 'u n  homme en t r a i n  de d e c o u v r i r  en lui-meme une 
s t r u c t u r e  s u r  1 *i n t e l l i g e n c e  d 'u n e  oeuvre  d ' a r t ,  dans un 
m i l i e u  q u i  l u i  d i c t e  des s o l u t i o n s  fo rm u lees  d ' a v a n c e .
C h a p e la in ,  i n s t i n c t i v e m e n t ,  dans s a  q u e te  d 'u n e  nou-  
v e l l e  s t r u c t u r e  se  to u rn e  v e r s  l e  l a n g a g e ,  s e u l  c a p a b le  
de l u i  f o u r n i r  l a  l i b e r t e  d o n t  i l  a b e s o i n  pour  s t r u c t u r e r  
s a  p e n s e e .
L'Adone a  o f f e r t  a  C h a p e la in  une b reche  dans  une
^ G .  C o l l a s ,  J e a n  C h a p e l a i n , p .  
28 I b i d .
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s t r u c t u r e  fer raee;  l a  t e n t a t i v e  e s t  f a i b l e  e t  l e  chemin a  
s u i v r e  e s t  en co re  mal a s s u r e .  C h a p e la in  s ' a f f i r m e  t o u t e -  
f o i s  du p a r t i  de l a  n o u v e a u te  e t  de l a  r a i s o n .  Ce f a i s a n t  
C h a p e la in  semble e t r e  une i l l u s t r a t i o n  d 'u n  p r o c e s s u s  c r i ­
t i q u e  que R. B a r t h e s  d e c r i t  de l a  m an ie re  s u i v a n t e j
Ce q u i  marque l e  c r i t i q u e ,  c ' e s t  done une p r a ­
t i q u e  s e c r e t e  de 1 ' i n d i r e c t ?  p o u r  r e s t e r  s e c r e t ,
1 ' i n d i r e c t  d o i t  i c i  s ' a b r i t e r  sous  l e s  f i g u r e s  raemes 
du d i r e c t ,  de l a  t r a n s i v i t e ,  du d i s c o u r s  s u r  a u t r u i .  
D 'ou  un la n g a g e  q u i  ne peu t  e t r e  requ  comme ambigu, 
r e t i c e n t ,  a l l u s i f  ou d e n e g a t e u r .  Le c r i t i q u e  e s t  
comme un l o g i c i e n  q u i  " r e m p l i r a i t "  s e s  f o n c t i o n s  
d 'a r g u m e n t s  v e r i d i q u e s  e t  d em a n d e ra i t  neanraoins s e -  
c r e t e m e n t  q u ' o n  p renne b ie n  s o i n  de n ' a p p r e c i e r  que 
l a  v a l i d i t e  de s e s  e q u a t i o n s ,  non l e u r  v e r i t e . 29
Avant de p a s s e r  a  l ' e x a m e n  du "D ia logue  de l a  L e c tu re
des  Vieux  Romans, i l  f a u t  d i r e  un mot s u r  l a  langue  de
C h a p e l a in .
C ' e s t  a  l ' e p o q u e  de C h a p e la in  que l a  p ro se  e t  l a  p o -  
e s i e  c l a s s i q u e s  se  p e r f e c t i o n n e n t  , e t  que l e s  e t a p e s  s u c -  
c e s s i v e s  de l e u r  t r a n s f o r m a t i o n  s o n t  j a l o n n e e s  de s e s  e -  
c r i t s .  I I  commence p a r  e c r i r e  dans l a  langue  du s e iz ie m e  
s i e c l e .  Tant  q u ' i l  ne s ' a g i t  que de s im p le s  rem arques  s u r  
l e s  f a i t s ,  ou des  r a i s o n n e m e n t s ,  i l  em plo ie  un s t y l e  s im p le  
e t  d i r e c t ,  mais des  que s e s  em otions  e n t r e n t  en j e u ,  ou 
quand i l  sfcngage dans  un r a i so n n e m e n t  co rap l ique ,  i l  s ' e m -  
b r o u i l l e  dans des  p e r i o d e s  e n t o r t i l l e e s  e t  s a n s  i s s u e .  C ' e s t
^ E s s a i s  C r i t i q u e s  ( P a r i s :  Ed. du S e u i l ,  1 9 6 4 ) , p .  18 .
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p a r c e  q u ' i l  l u i  e s t  p lu s  im p o r ta n t  de s u i v r e  l ' e n t i t e  l o -  
g iq u e  de 1*a rg u m e n t ,  que de f a i r e  de l a  l i t t e r a t u r e  dans 
l e  sen s  p e j o r a t i f  du t e rm e .
I I  l u i  e s t  d i f f i c i l e  de se  l i b e r e r  de l a  v i e i l l e  r h e -  
t o r i q u e ;  m ais  l e  p r o g r e s  se  f a i t  s e n t i r  peu a  peu dans s e s  
l e t t r e s ,  p u i s  dans  s e s  o b s e r v a t i o n s  s u r  l e  C i d , en 1637» 
e t  p l u s  t a r d  dans l e  D ia l o g u e * La p r e f a c e  de l a  P u c e l l e , 
1655» marque un nouveau p r o g r e s  v e r s  l a  s i m p l i f i c a t i o n ,  
done v e r s  l a  c l a r t e ,  mais l e  v i e u x  p en ch an t  p o u r  l ' e n c h e v  
vrfrement p e r s i s t e .  I I  y a  un c o n t r a s t e  f r a p p a n t  e n t r e  l a  
P r e f a c e  de l 'A d o n e  e t  c e l l e  de l a  deuxieme p a r t i e  de l a  
P u c e l l e  q u i  d a t e  de 1672.
Le D ia lo g u e  de l a  L e c tu re  des Vieux Romans va  i l l u s -  
t r e r  une a u t r e  e t a p e  dans  1 ' e v o l u t i o n  de C h a p e la in .
V i c t o r  C o u s in ,  au m i l i e u  du XIX6 s i e c l e  se  montre 
tr fcs  e n t h o u s i a s t e  s u r  C h a p e la in ;^®  A. F e i l l e t ,  l ' e d i t e u r  
du D ia lo g u e  se  f a i t  l ' e c h o  de son  en th o u s iasm e  e t  t r a i t e  
C h a p e la in  d* :
. . .  e c r i v a i n  d 'u n e  c o r r e c t i o n  e t  d 'u n e  fe rm e te  
peu communes, e t ,  du moins en p r o s e ,  d 'u n e  s i m p l i ­
c i t y  q u i  c o n t r a s t a i t  avec l e  s t y l e  p r e t e n t i e u x  e t  
m a n ie re  a l o r s  a  l a  m o d e . . .  i l  a v a i t  t o u t e s  l e s  qua -  
l i t e s  du v r a i  c r i t i q u e ,  l a  p a s s io n  d e s i n t e r e s s e e  
d e s  l e t t r e s ,  des  c o n n a i s s a n c e s  e t e n d u e s ,  du ju g e -  
m en t ,  de l ' o r d r e ,  de l a  methode.  S ' i l  s ' e n  e t a i t  
t e n u  l a ,  i l  s e r a i t  devenu silreraent l e  p r e m ie r  c r i ­
t i q u e  de son  s i e c l e . 31
3 ® V i c t o r  C o u s in ,  La S o c i e t e  f r a n p a i s e  au XVIIe s i e c l e . 
( P a r i s :  s . e d .  1 8 ^ 2 ) .
3 1 " P r e f a c e " ,  De l a  L e c tu re  des  V ieux  Romans( Geneve: 
S l a t k i n e  R e p r i n t s ,  1965T, p .  V I I I .
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A. F e i l l e t  a  a c c e p t e  1*o p in io n  avancee  p a r  Cousin 
comma d e m o n s t r a t i o n  de c e s  q u a l i t e s ,  e t  a  p u b l i e  l e  Dia­
logue  d ' a p r e s  l e  t e x t e  du r e c u e i l  C o n r a r t ,  en 1870, chez 
Aubry.  F e i l l e t  remarque dans  l a  p r e f a c e :
Ce p e t i t  t r a i t e  e s t ,  a  n o t r e  a v i s ,  b i e n  su p e -  
r i e u r  au D is c o u r s  s u r  l e  poeme e p i o u e , que C h a p e la in  
a  mis en t e t e  de 1*e d i t i o n  de l 'A d o n e ,  de I*Iarino 
( 1623).32
La d a t e  de l a  c o m p o s i t io n  du D ia logue  e t a b l i e  p a r  
A. F e i l l e t  e s t  16^7* La p re m ie re  e d i t i o n  de l ' o u v r a g e  d a t e  
de 1728, e t  a p p a r t i e n t  a  l a  C o n t i n u a t i o n  des  Memoires de 
L i t t e r a t u r e  e t  d t H i s t o i r e  de M. de S a l e n g r e . 3 3
La g e n e r a t i o n  de C h a p e la in ,  e t  meme c e l l e  de M olie re  
e t  de La F o n ta in e  n ' a v a i t  pas  encore  rompu avec l e  moyen 
&ge, e t  l a  p r e o c c u p a t i o n  avec l e s  V ieux  Romans n ' a v a i t  
r i e n  d ' e t o n n a n t  en  e l le -m em e.
Ce qu/ m e r i t e  1*a t t e n t i o n  c ' e s t  l a  forme c h o i s i e  p a r  
C h a p e la in ,  e t  l e s  e lem e n ts  de c r i t i q u e  q u ' i l  a  a c c e n t u e s .
Le d i a lo g u e  p r a t i q u e  p a r  l e s  a n c i e n s ,  P l a t o n  e t  C ice ro n ,  
p r e s e n t a i t  un c e r t a i n  a v a n ta g e ;  i l  e t a i t  p lu s  l i b r e ,  so u p le  
e t  p lu s  mondain, ou pou r  p a r a p h r a s e r  C h a p e la in ,  i l  ne 
" s e n t e  pas  t r o p  l ' u n i v e r s i t e " .
Sa v a l e u r  en  t a n t  que d ia lo g u e  e s t  rainime; 1 ' a u t e u r
32De l a  L e c t u r e  des V ieux  Romans. p .  V I I I .
33D esm ole ts  e t  G o u je t ,  B lb lio thfeque F r a n c a i s e  ( P a r i s :  
s .  e d .  1701-1732,  18 v o l . ) ,  T. V I ,  2e p a r t i e ,  pp.  281-3^2 .
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n ' a v a i t  pas  l e  se n s  d r a m a t iq u e .  I I  y a  t r o p  de sy rae t r i e  
e n t r e  l e s  p e r s o n n a g e s :  S a r a s i n  e s t  g rand  a d r a i r a t e u r  de r o ­
mans; i l  e n t r e  en c o n f l i t  avec Menage a. cause  de l a  p a s s i o n  
que c e l u i - c i  a  pour  l e s  a n c i e n s ;  l ' a r b i t r e  q u i  a r r a n g e  t o u t  
e t  m a i n t i e n t  l ' e q u i l i b r e ,  e s t  C h a p e la in .  La c o n v e r s a t i o n  
e s t  t r o p  a b s t r a i t e ,  e t  l e s  i n t e r l o c u t e u r s  s o n t  t r o p  conven-  
t i o n n e l s ,  de faqon  q u 'o n  a  s u r t o u t  1*im p r e s s io n  d ' u n  mono­
logue  d i d a c t i q u e ,  ou 1*a r t i f i c e  r e s t e  v i s i b l e  e t  l e  p l a n  
t r o p  a p p a r e n t .
C h a p e la in  s ' a t t a q u e  d ' a b o r d  a  l ' i n t e r e t  l i t t e r a i r e  
d es  V ieux  Romans e t  s ' i n t e r e s s e  a  l e u r  s t y l e .  C h a p e la in  
p a r t a g e  son  i n t e r e t  e n t r e  t r o i s  p o i n t s :  l ' h i s t o i r e  de l a  
l a n g u e ,  l a  com para ison  des  Vieux Romans avec l e s  o eu v res  
d e s  a n c i e n s ,  e t  l e  m e r v e i l l e u x  p a l e n .
Les c r i t i q u e s  s ' a c c o r d e n t  a  s o u l i g n e r  l a  " s i l r e t e  de 
jugem ent"  e t  1*e r u d i t i o n  de C h a p e la in  en c e t t e  raa t ie rex
. . .  e r u d i t i o n  v a s t e  e t  s ilre s u r  des  m a t i e r e s  en 
d e f i n i t i v e  peu connues de son  temps; un sens  e g a l e -  
ment peu comraun des  r e a l i t e s  h i s t o r i q u e s ;  des  vues  
o r i g i n a l e s ,  so u v e n t  i n g e n ie u s e s  e t  h a r d i e s ,  q u e l q u e -  
f o i s  p r o f o n d e s . - ^
D e j a , a v a n t  Georges C o l l a s ,  i l  y a l i e u  de n o t e r  l e s  
o b s e r v a t i o n s  j u d i c i e u s e s  de A. F e i l l e t ,  d a t a n t  de 18?0 ,  s u r  
c e t t e  p e t i t e  d i s s e r t a t i o n :
3 4
Georges C o l l a s ,  J e a n  C h a p e l a i n . p .  191*
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On y t r o u v e r a  p l u s i e u r s  m e r i t e s  s i n g u l i e r s :  d ' a -  
bord  a  une epoque ou l* o n  a f f e c t a i t  de commencer n o t r e  
l i t t e r a t u r e  avec l e  XVI® s i e c l e ,  C h a p e la in ,  raieux i n -  
s t r u i t  de nos o r i g i n e s  l i t t e r a i r e s ,  r ev en d iq u e  pou r  l e  
X I I I e e t  l e  XIVe s i e c l e s  l e  r a n g  que m e r i t e n t  l e s  
g rand  romans d ' a v e n t u r e . . .  Sn second l i e u ,  s a n s  o s e r  
s e c o u e r  com pletement l e  joug de c e t t e  m a lheureuse  Po- 
y t i q u e  d ' A r i s t o t e ,  que les p e d a n ts  d ' a l o r s ,  l e s  Mes- 
n a r d i e r e ,  l e s  d 'A u b ig n a c ,  l o u a i e n t  d ' a u t a n t  p lu s  
q u ' i l s  l a  co m p ren a ie n t  m o i n s . . .  C h a p e la in  montre e x e l -  
lem en t  q u ' e l l e  e s t  e t r a n g e r e  a  nos moeurs ,  a  nos id g e s  
e t  f a i t e  pou r  une a u t r e  c i v i l i s a t i o n  que l a  n $ t r e . 3 5
Apres  ce s  o b s e r v a t i o n s  d ' h i s t o i r e  g e n e r a l e ,  l ' e x a m e n  
d i r e c t  de l a  pensee  de C h a p e la in  dans l e  t e x t e  m§me nous a i ­
d e r s  a  d e c h i f f r e r  l e s  s t r u c t u r e s  de s a  p e n s ee .
I I  s ' a d r e s s e  d ' a b o r d  a  Menage, en p a r l a n t  de L a n c e lo t s
Quelque mauvais a u t e u r  que vous e s t i m i e z  ce 
l i v r e ,  c ' e s t  un a u t e u r  c l a s s i q u e  pour  v o u s ;  son an­
t i q u i t y  1 ' a u t o r i s e ,  e t  l a  d i f f e r e n c e  q u ' i l  y a e n t r e  
son  la n g ag e  e t  l e  n S t r e  ne p r e u v e n t  que t r o p  son 
a n t i q u i t e . 36
Des l e  p r e m ie r  abord  i l  p l a c e  l e  langage  a  l a  base  du 
roman, dans un c o n t e x t e  q u ' i l  a p p e l l e  c l a s s i q u e  p a r  son a n -  
t i q u i t e ;  l e  temps e t  l e  c a d re  s o n t  h i s t o r i q u e s  e t  d e l i m i t e s .  
Le la n g ag e  a n c ie n  d e v i e n t  s i g n i f i a n t  p a r  r a p p o r t  au langage  
modeme du XVIIe s i e c l e ,  e t  1 ' a n a ly s e  en e s t  d i a c h ro n iq u e s
. . .  vous y o b s e rv e z  p a r  l a  com para ison  de ce 
v i e u x  s t y l e ,  l e  nouveau,  q u e l s  changements a s o u f f e r t  
n o t r e  l a n g a g e ,  comment i l  a d e p o u i l l e  peu a  peu s a
35a . F e i l l e t ,  " P r e f a c e "  De, ,1a L e c tu re  des Vieux Ro­
mans . pp .  V I I I - I X .
36I b i d . , p. 5.
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r u s t i c i t e  p r e m i e r e ,  e t  p a r  q u e l  c h e m i n i l  a p a s s e  
p o u r  v e n i r  a  l a  d o u ceu r  e t  a  l a  m a j e s t e ,  a  l a  p o l i -  
t e s s e  e t  a  l ' a b o n d a n c e  ou nous l e  voyons m a in t e n a n t .3 7
L*argument h i s t o r i q u e  i n t r o d u i t  c e l u i  de 1 ' u n i v e r s a ­
l i t y  de c e t t e  l i t t e r a t u r e  an c ien n e  f r a n q a i s e ;  c e t t e  u n i v e r ­
s a l i t y ,  d ' a p r e s  C h a p e la in ,  e s t  f o n c t i o n  de l a  d u ree  dans l e  
tem p s :
I I  y  a t r o i s  c e n t  ans que Boccacio  a  p a r l e  de 
L a n c e lo t  e t  de T r i s t a n . • • I I  y a p r e s  de t r o i s  c e n t  
c i n q u a n te  ans  que P e t r a r a u e  a p a r l e  d ' e u x  e t  de 
l e u r s  a v e n t u r e s . • .  p l u s  d e _t r e n t e  ans a v a n t  l u i  
Dante a l l e g u e  L a n c e l o t . . . ™
C h a p e la in  r en d  l * h i s t o i r e  p l u s  i n t e l l i g i b l e  en 
l ' a t t i r a n t  dans l ’ o r b i t e  de 1*e s p r i t  f r a n q a i s .
C h a p e la in  ne s * i n t e r e s s e  p o i n t  a  1 ' a u t e u r  de Lance­
l o t . mais a  1*oeuvre  dans s a  s i g n i f i c a t i o n  d i r e c t e ,  e t  
e c r i t :
. . .  l a  p r i n c i p a l e  d i f f e r e n c e  que nous m e t tons  
e n t r e  l u i  e t  Homere n ' e s t  g u e re  que dans l e  s t y l e  
e t  dans l e s  e x p r e s s i o n s  des  s e n t i m e n t s .  •
En I9 6 0 ,  Manuel de Dieguez e c r i v a i t  a u s s i s
I I  nous a semble  que s e u l e  une e s t h e t i q u e  l i e e  
a  l a  com prehens ion  r e n o u v e l l e e  du s t y l e  nous p e r -
37 J .  C h a p e la in ,  De l a  L e c tu re  des  Vieux Romans. p . 5 - 6 .  
38 I b i d .  p .  7 .
3 9 i b i d .  p .  9 .
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m e t t r a i t  de r e d e c o u v r i r  l e  c l a s s i c i s m e ,  de l e  s a i s i r  
dans  ce q u ' i l  a de v i v a n t  e t  de p ro fo n d .  0
Ce s t y l e  d o n t  l e s  deux c r i t i q u e s  p a r l e n t  e g a lem en t ,
c ' e s t  l a  forme que l e  raythe r e v e t  p o u r  e n v e lo p p e r  e t  r e s s a i -
s i r  l ' e t r e ;  C h a p e l a i n ,  au  XVIIe s i e c l e ,  ose d i r e :
• • •  comme l e s  p o e s i e s  d'Homere e t a i e n t  l e s  
f a b l e s  d e s  Grecs e t  des  Romains,  nos v i e u x  romans . 
s o n t  a u s s i  l e s  f a b l e s  des  F r a n c o i s  e t  des  A n g l o i s .  ^
Dans l e  meme o r d re  d ' i d e e s ,  C h a p e la in  a r r i v e  a  m e t t r e
en q u e s t i o n  l e  p r i n c i p e  de l ' a u t o r i t e  en t a n t q u e  c e l ,  e t  l a
l i t t e r a t u r e :
A r i s t o t e  l u i  a donne l a  g l o i r e  de l a  r e g u l a r i t e  
( a  Homere) ,  a  l a q u e l l e  i l  y a peu d 'a p p a r e n c e  q u ' i l  
y  a i t  j a m a i s  a s p i r e ,  I I  n ' y  a q u 'h e u r  e t  m a lheur  
en ce  monde. S i  A r i s t o t e  r e v e n o i t ,  e t  q u ' i l  se  mit  
en t S t e  de t r o u v e r  une m a t i e r e  d ' a r t  p o e t iq u e  en 
L a n c e l o t , j e  ne do u te  p o i n t  q u ' i l  n*'y r e u s s f t  a u s s i  
b i e n  q u ' e n  1 *I l l i a d e  e t  en G dyssee . e t  que son e s p r i t  
ou so n  a u t o r i t e  ne s u p p l e a t  f a c i l e m e n t  aux in c o n -  
v e n i e n t s  q u i  p o u r r a i e n t  s ' y  r e n c o n t r e r . ^ ^
Nous avons i c i  l e  cas  f r a p p a n t  d 'u n e  c o n s c ie n c e  c r i ­
t i q u e  l i b e r e e ,  devenue c r e a t r i c e ,  e t  q u i ,  a  t r a v e r s  l e  s t y l e ,  
e t  un iquem ent  l e  s t y l e ,  pense s a i s i r  une u n i v e r s a l i t e ,  c ' e s t -  
a - d i r e  un e t r e  en  d e v e n i r ,  q u i  t r a n s c e n d e  l e  moment: " i l  
n ' y  a q u ' h e u r  e t  m a lheu r  en ce monde",
Ce c r i t i q u e  s ' i n t e r e s s e  a  Homere, e t  l e  s e u l  Hom&re 
q u ' i l  c o n n a i s s e  e s t  a  t r a v e r s  l e  t e x t e  r eg u  de l ' a n t i q u i t e  .
k 0
■■ianuel de D ieg u ez ,  L ' S c r i v a i n  e t  son Langage (Pa­
r i s :  G a l l i n a r d ,  I 9 6 0 ) ,  p .  11,
^ J . C h a p e la in ,  De l a  L e c tu re  des V. R . ,  p ,  9 ,
I b i d .
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I I  ne s ’ a g i t  pas i c i  s im plem ent  d ’une f l e x i b i l i t y  
dans  1*a t t i t u d e  c r i t i q u e  q u i  p e r m e t t r a i t  1*a p p l i c a t i o n  a 
1*oeuvre  de n ’ im porte  q u e l l e  s t r u c t u r e  p o e t iq u e  q u i  l a  
r e n d r a i t  a c c e s s i b l e ,  mais de l u i  im pr im er  un s e n s .
La p e r s p i c a c i t e  de C h a p e la in  l e  pousse  non pas n e -  
c e s s a i r e m e n t  a. q u e s t i o n n e r  l e s  a n c i e n s ,  mais a  s a u v e g a r -  
d e r  l e  p r i n c i p e  de l a  l i b e r t e  de 1 * i n t e l l e c t ,  f a c e  a  une 
t y r a n n i e  q u i  au nom de l ’ a u t o r i t e  e t  des  r e g i e s  d o m in a i t  
de p l u s  en p lu s  l e s  l e t t r e s  f r a m j a i s e s .  L * ex p e r ien ce  de 
l a  q u e r e l l e  e t  l e  probleme c r e e  p a r  l e  Cid s o i t  encore  t r o p  
r 6 c e n t e  pour  C h a p e la in ,  e x p e r i e n c e  au co u r s  de l a q u e l l e  
l ’ a u t o r i t e  du c a r d i n a l  R i c h e l i e u  a v a i t  e s s a y e  d ' i m p o s e r  
une s t r u c t u r e  p o l i t i q u e  comme c o r r e c t i f  a  une s t r u c t u r e  
l i t t e r a i r e .  S i  C h a p e la in  a t o u j o u r s  a c c e p te  1*a u t o r i t e  
fondee  en r a i s o n , c e t t e  r a i s o n  semble a v o i r  e t e  beaucoup 
p lu s  que l a  s im ple  a c q u ie s c e n c e  a  l ’ a u t o r i t e .
I I  e s t  e v i d e n t  q u ’ a  ce p o i n t  C h a p e la in  ne s ’ e s t  pas  
completeraent a f f r a n c h i  de l a  R h e to r in u e ,  ou de l ’A r t  Po­
e t i q u e  — l ’ e x p r e s s i o n  de l a  t h e o r i e  l i t t e r a i r e  du s i e c l e  
p a s s e  — e t  de son  tem ps .  La q u e s t i o n  de l a  s e p a r a t i o n  
d es  g e n re s  c o n t in u e  a. o c c u p e r  l e  c e n t r e  des  p reo cc u p a ­
t i o n s  l i t t e r a i r e s ;  l ’ a r b i t r a i r e  du p r i n c i p e  de l a  r a i s o n  
appuyee s u r  l ’ a u t o r i t e  c o n t in u e  a  dominer  l e s  d e b a t s  e t  
n ' a  pas  en c o re  cede  l e  pas a  l a  r a i s o n  l i b r e .
L 'a rg u m en t  de C h a p e la in  au s u j e t  de l a  v a l i d i t e  de
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L a n c e lo t  p o r t e  s u r  une co m para ison :
L a n c e lo t  n * e s t  p o i n t  un T i t e - L i v e ,  p a rc e  que 
l e s  a c t i o n s  q u i  y s o n t  r a c o n t e e s  s o n t  e l o i g n e e s  de 
t o u t e  v e r i t e .  S i ,  T o u t e f o i s ,  i l  ne l u i  e s t  pas  com­
p a r a b l e  p a r  l a  v e r i t e  de l * h i s t o i r e ,  n ' e t a n t  compo­
s e  que d 'e v e n e m e n ts  f a b u l e u x ,  j ' o s a i r a i s  d i r e  q u ' i l  
l u i  p o u r r a i t  e t r e  compare p a r  l a  v e r i t e  des moeurs 
e t  des  coutumes d o n t  l ' u n  e t  1*a u t r e  f o u r n i s s e n t  
des  images p a r f a i t e s :  l* u n  des temps dont  i l  a e -  
c r i t ,  1*a u t r e ,  de ceux ou i l  a  e t e  e c r i t . ^ 3
L ' u n i v e r s a l  e t a n t  1 ' e lem en t  q u i  g a r a n t i t  1 ' a u t h e n t i ­
c i t y  d 'u n e  o e u v re ,  l a  s o i - d i s a n t  " r e a l i t e "  de c e t t e  
oeuvre  pe rd  s a  v a l e u r  d*argum en t .  I c i  nous somraes de nou­
v ea u  en p r e s e n c e  d 'u n e  p r i s e  de c o n s c ie n c e  de C h a p e la in ,  
q u i  f a i t  q u ' i l  p a r t i c i p e  d i r e c t e r a e n t  a  l ' S t r e  de c e t t e  
o e u v re ,  e t  d ep asse  a i n s i  l e  temps h i s t o r i q u e .
A i n s i ,  e c r i t - i l :
L a n c e l o t . . .  Je  c r o i s  vous p o u v o i r  a s s u r e r  en­
co re  p lu s  f o r t e n e n t  que c ' e s t  une r e p r e s e n t a t i o n  
n a i v e ,  e t  s ' i l  f a u t  a i n s i  d i r e ,  une h i s t o i r e  c e r -  
t a i n e  e t  e x a c t e  des  moeurs q u i  r e g n o i e n t  dans l e s  
Cours d ' a l o r s .  Comme l e s  medecins ju g e n t  de 
l 'h u m e u r  p e c c a n te  des  m alades  pair l e u r s  s o n g e s ,  on 
p e u t ,  p a r  l a  mens r a i s o n ,  j u g e r  des  moeurs e t  des  
a c t i o n s  de j^e v i e u x  s i e c l e  p a r  l e s  r e v e r i e s  de 
ce s  e c r i t s .
"Comme l e s  m edecins  j u g e n t  de l 'h u m e u r  p e c c a n te  de 
l e u r s  m alades  p a r  l e u r s  s o n g e s . . . "  C h a p e la in ,  p a r  c e t t e  
p h r a s e  s ' a p p r o c h e  etonnamment des  c r i t i q u e s  modemes q u i
4,3
*tJ. C h a p e la in ,  De l a  L e c tu re  des V. R . , p p . 1 1 -1 2 .  
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erap lo ien t  l a  method© p s y c h a n a l y t i q u e ;  i l  semble que p o u r  
l u i ,  comme p o u r  eux 1*oeuvre  s o i t  1*e x p r e s s i o n  de s t r u c ­
t u r e s  c k o h e e s ,  q u i  s o n t  r e v e l e e s  au c r i t i q u e - l e c t e u r  a  
t r a v e r s  un mouvement de son i n t u i t i o n ,  mouvement q u i  l u i  
f a i t  d e p a s s e r  l a  forme pour  s a i s i r  un co n ten u  q u i  ne l u i  
e s t  pas i d e n t i q u e .  La p e r c e p t i o n  e s t  une p e r c e p t i o n  q u i ,  
dans  un temps donne opere  s u r  deux p l a n s .
Nous a l l o n s  t r o u v e r  to u s  c e s  r a i so n n e m en ts  fo rm u les  
p l u s  t a r d ,  chez  B o i le a u  e t  s e s  s u c c e s s e u r s ,  mais nous ne 
t r o u v e r o n s  pas  c e t t e  p a r t i c i p a t i o n  a  l * e t r e ,  c e t t e  i n t u i ­
t i o n  s u r  l a q u e l l e  C h a p e la in  i n s i s t e .  Son av a n tag e  a  e t e  
son " e t a t  de n a i v e t e "  p h i l o s o p h i q u e • La R e n a is san ce  
s ' o c c u p a i t  des  hommes: c * e s t  l e  XVII® s i e c l e  q u i  a appro— 
f o n d i  l a  c o n n a i s s a n c e  de 1*homme. ce que C h a p e la in  a p p e l l e  
"une r e p r e s e n t a t i o n  n a i v e " .  I I  d e v i e n t  a u s s i  e v i d e n t  que 
l e  terme " n a i f "  s e r a i t  rem place  a u j o u r d ’h u i  p a r  un c r i ­
t i q u e  m odem e,  p a r  l e  mot "1* i n c o n s c i e n t " .  On p e u t  p l a c e r  
c e c i  dans l e  c o n t e x t e  b a ro q u e ,  c * e s t - a - d i r e  de l a  n o n -co ­
in c id e n c e  de l * e t r e  e t  du p a r a l t r e ,  pou r  employer  l e s  
te rm e s  de J e a n  R o u s s e t .  I I  nous semble au c o n t r a i r e  que 
c e t t e  t e n s i o n  c r e e e  e n t r e  l ' e t r e  e t  l a  p a r o l e  q u i  se  v e u t  
son e x p r e s s i o n ,  se  r e so u d  dans l a  co n s c ie n c e  du c r i t i q u e  
q u i  l u i , l e s  t i e n t  en e q u i l i b r e .  Le g rand  m e r i t e  c l a s s i q u e  
de C h a p e la in  e s t  d ' a v o i r  donne une t r a n s p a r e n c e  au lan g ag e  
c l a s s i q u e ,  en c o re  opaque j u s q u ' a l o r s •
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Le r e s t e  du D ia logue  ne f a i t  que m u l t i p l i e r  l e s  a r ­
guments e t  l e s  ex e m p le s .
La c o n t r i b u t i o n  c r i t i q u e  de C h a p e la in  y e s t  p ro v o -  
c a n t e  e t  e x ig e  une l e c t e u r  a t t e n t i f  e t  d i s p o s e  a  r e e x a m in e r  
l e  c l a s s i c i s m e  e t  s e s  co o rd o n n ee s .
Nous a l l o n s  p a s s e r  immediatement a  l 'exa raen  de l a  
" L e t t r e  s u r  l e s  v i n g t - q u a t r e  h e u r e s " .
L 'an n ee  1630 a e t e  un moment d e c i s i f  dans l a  v i e  de 
C h a p e la in .  T ou tes  l e s  p o s s i b i l i t e s  l u i  e t a i e n t  o u v e r t e s ,  
mais s a  f o rm a t io n  i n t e l l e c t u e l l e  e t  l a  p a s s i o n  avec l a -  
q u e l l e  i l  s ' a s s i m i l a i t  une g rande  v a r i e t e  de c o n n a i s s a n c e s  
l i t t e r a i r e s ,  l ' o n t  pousse  i r r e v o c a b le m e n t  v e r s  l a  c r i t i q u e .
I I  ne p o s s e d a i t  pas s e u lem en t  1*i n t e l l i g e n c e  e t  l e s  
c o n n a i s s a n c e s  n e c e s s a i r e s  a  c e t t e  a c t i v i t e  e x i g e a n t e ,  mais 
a u s s i  un c e r t a i n  g e n ie  du p a ra d o x e .  Nous a l l o n s  v o i r  l e  
dilemme d 'u n  homrae forme a  l ' e c o l e  c l a s s i q u e  des a n c ie n s  
e t  des i t a l i e n s ,  f a c e  aux problem es e n g e n d re s  p a r  1 ' e s p r i t  
nouveau b ase  s u r  l a  r a i s o n .  Le fond i n t e l l e c t u e l  de Chape­
l a i n  r e s t e r a  c l a s s i q u e ,  mais s a  pensee v a  i n c l i n e r  f o r t e -  
ment v e r s  l e  r a t i o n n a l i s m e , t o u t  en s ' e n g a g e a n t  dans un 
mouvement q u i  d e p a s s e r a  ce r a t i o n n a l i s m e .  C ' e s t  C h a p e la in  
q u i  va  f o rm u l e r  l e s  l o i s  des  r e g i e s  c l a s s i q u e s  q u i  s e r o n t  
l e  fondement de l a  d o c t r i n e  c l a s s i q u e  f r a n q a i s e .  Avec
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l e s  " v i n g t - q u a t r e  h e u r e s "  l a  p o s i t i o n  de C h a p e la in  v a  co -  
I n c i d e r  avec l a  s t r u c t u r e  c l a s s i q u e .  i»Iais une f o i s  c e t t e  
c o in c id e n c e  e t a b l i e ,  C h a p e la in  va  l i b e r e r  s a  c o n s c ie n c e  
e t  d e p a s s e r  c e t t e  s t r u c t u r e  meme.
Le t h e a t r e  f r a n q a i s  e t a i t  a r r i v e  a  une g rande impasse 
e n t r e  1628 e t  1630; l * a n a r c h i e  a v a i t  p e n e t r e  t o u s  l e s  
g e n r e s .  Les r e g i e s  fo rm u lees  p a r  l e s  i t a l i e n s ,  p a r  S c a -  
l i g e r  e t  l e s  t h e o r i c i e n s  f r a n q a i s  du d eb u t  du s i e c l e ,  e -  
t a i e n t  l o i n  d ' e t r e  ig n o r e e s  p a r  l e s  t h e o r i c i e n s ,  m a is ,  l e  
goxlt du p u b l i c  n * e t a i t  pas  en co re  forme,  e t  l e s  p r o d u c t io n s  
d ra m a t iq u e s  r e s t a i e n t  au n iv e a u  de ce g o d t .  La l e c t u r e  
d es  p i e c e s  c l a s s i q u e s  e t  des  a r t s  p o e t i q u e s  e t a i t  encore  
1 ' apanage d 'u n e  c e r t a i n e  e l i t e ,  q u i  se t e n a i t  a  l ' e c a r t  
p a r  un c e r t a i n  d e d a in  que nous p o u r r io n s  q u a l i f i e r  de sno -  
bisme i l t e l l e c t u e l . Les e tu d e s  de B ourgo in ,  R i g a l ,  Lanson, 
A. Adam e t  H. L a n c a s t e r ,  parmi beaucoup d ' a u t r e s ,  nous 
f o u m i s s e n t  a  ce s u j e t  de r i c h e s  i n f o r m a t i o n s .
S e lo n  R ig a l  p a r  exemple,  l e  f a i t  qu 'H onore  d 'U r f e
quoique v o u l a n t  f a i r e  de s a  S y l v a n i r e  une p a s t o r a l e  a u s s i
p a r f a i t e  que l e s  modeles i t a l i e n s n e  m e n t io n n a i t  pas  
l e s  u n i t e s  q u i  cep en d a n t  se t r o u v a i e n t  dans ces  m ode les ,
c e c i  s u f f i t  a  p ro u v e r  q u ' e n  1625, on ne s o n g e a i t  pas  a
P e t i t  de J u l l e v i l l e ,  H i s t o i r e  de l a  Langue e t
de l a  L i t t e r a t u r e  F r a n c a i s e  ( P a r i s :  A. C o l i n ,  1>24 ) ,
7 7  iv ,  pp. 162-60.
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l ' u n i t e  de " v i n g t - q u a t r e  h e u r e s " ,  e t  que l a  r e g u l a r i t e  
q u 'o n  r e n c o n t r e  dans c e r t a i n e s  oeu v res  e s t  un r e s u l t a t  
dfl au h a s a r d .  La p r e f a c e  du Tyr e t  S idon  parue  en 1628, 
ou ce s  r e g i e s  s o n t  d i s c u t e e s ,  a i n s i  que l a  r e p r e s e n t a t i o n  
de l a  S i l v a n i r e  de I / Ia i re t ,  ou pour  l a  p rem ie re  f o i s  on v o i t  
s u r  l e  t h e S t r e  1*a p p l i c a t i o n  de l a  r e g i e  de v i n g t - q u a t r e  
h e u r e s ,  ne s o n t  que des e x c e p t i o n s .  C h a p e la in  f u t  parmi 
l e s  p re m ie r s  a  p l a c e r  c e t t e  r e g i e  au c o e u r  du mouvement 
d r a m a t iq u e ,  en t a n t  que p r i n c i p e  r e g u l a t e u r  d o n t  d e c o u le n t  
n e c e s s a i r e m e n t  l e s  a u t r e s  r e g i e s .
La l e t t r e  du 30 novembre 1630 s u r  " l e s  v i n g t - q u a t r e  
h eu res*  e s t  l a  reponse  de C h a p e la in  a  Godeau, q u i  l u i  a v a i t
i+6
< c r i t  c o n t r e  l e s  u n i t e s  d r a m a t iq u e s .
Le m e r i t e  de C h a p e la in  e s t  d ' a t t r i b u e r  a  c e t t e  
r e g i e  son c a r a c t e r e  d * o b l i g a t i o n :
. . .  mon a v i s  s e r a i t  que vous o b s e r v a s s i e z  c e t t e  
r e g i e  des  v i n g t - q u a t r e  h e u re s  a u s s i  b i e n  que t o u t e s  
l e s  a u t r e s  e t  que vous l ' e s t i m a s s i e z  n e c e s s a i r e  dans 
ce gen re  de c o m p o s i t i o n ,  s in o n  abso lu raen t ,  au moins 
de c e t t e  s o r t e  de b ie n s e a n c e  q u i  approche f o r t  de 
l a  n e c e s s i t e  a b s o l u e . ^ ?
Dans c e t t e  r e p o n s e ,  C h a p e la in  r e f u t e  s y s t e m a t i q u e -  
ment l e s  o b j e c t i o n s  de Godeau, f a i s a n t  en meme temps un 
expos6 s u r  l e s  r e g i e s  d r a m a t iq u e s .
J .  C h a p e la in ,  O puscules  C r i t i q u e s . p .  113*
Zf7I b i d . , p .  11*K
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Godeau l u i  a d r e s s a i t  e s s e n t i e l l e m e n t  h u i t  o b j e c ­
t i o n s :  1 .  l e s  v i n g t - q u a t r e  h e u r e s  s o n t  une i n v e n t i o n  mo- 
d e m e ;  2 .  l a  r e g i e  e s t  t r o p  e t r o i t s  du p o i n t  de vue des 
s u j e t s  a  t r a i t e r ;  3» e l l e  e s t  i n u t i l e ;  l e  temps d e -  
s ig n e  e s t  a r b i t r a i r e ;  5» 1 ' i m i t a t i o n  e s t  l a  s e u l e  r e g i e  
de p e r f e c t i o n  en a r t ;  6 .  l e  p l a i s i r  e s t  d iminue p a r  l e s  
r e c i t s ;  ? •  en m a t i e r e  de p o e s i e ,  l e  t h e a t r e  d o i t  S t r e  
s u r  l e  meme p l a n  que 1*epopee;  e t  8 .  c e t t e  r e g i e  ne s a -  
t i s f a i t  pas  a  " t o u t e s  l e s  v r a i s e m b l a n c e s " . Ces o b j e c ­
t i o n s  s e r o n t  l e s  memes que c e l l e s  fo rm u le e s  p a r  Desraa- 
r e t s  de S a i n t - S o r l i n ,  Racan e t  beaucoup d ' a u t r e s ,  au XVII® 
s i e c l e ,  e t  meme p a r  V. Hugo dans l a  P r e f a c e  de Cromwell 
en 182?.
S u ivons  l e  r a i so n n e m e n t  de C h a p e la in  dans s a  de­
m o n s t r a t i o n :
E t  pou r  ce que ne me demandez p o i n t  d e s  l o i s  
mais des  r a i s o n s . . .  b i e n  que je  n * a i e . . .  que l a  
p r a t i q u e  des  a n c ie n s  s u i v i  d*un co nsen tem en t  p a r  
t o u s  l e s  i t a l i e n s . . .  °
I I  f a u t  n o t e r  l ’ a c c e n t  p l a c e  s u r  l a  p r a t i q u e  e t  l e  
consen tem en t  p l u t S t  que s u r  l a  t h e o r i e  d ' A r i s t o t e  e t  de 
s e s  i n t e r p r S t e s ,  q u i  d * a i l l e u r s  e t a i t  a s s e z  vague s u r  ce 
p o i n t .  C h a p e la in  p a s s e r a  rapidemment de l a  p r a t i q u e  a
| l Q
J .  C h a p e la in ,  O puscu les  C r i t i q u e s , pp .  11^ -115 .
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l ' e s s e n c e  de l a  p o e s i e  d ram a t iq u e  e t  a  s a  s t r u c t u r e  t h e -  
m a t ique  e t  f o r m e l i e s
J e  pose done comme fondement que 1 ' i m i t a t i o n  en 
t o u s  poemes d o i t  e t r e  s i  p a r f a i t e  q u ' i l  ne p a r a i s s e  
aucune d i f f e r e n c e  e n t r e  l a  chose im i t e e  e t  c e l l e  
q u i  i m i t e ,  c a r  l e  p r i n c i p a l  e f f e t  de c e l l e - c i  con-  
s i s t e  a  p r o p o s e r  a l ' e s p r i t ,  pour  l e  p u r g e r  de se s  
p a s s i o n s  d e r e g l e e s ,  l e s  o b j e t s  comme v r a i s  e t  comme 
p r e s e n t s ;  chose  q u i ,  r e g n a n t  p a r  t o u s  l e s  gen re  de 
l a  p o e s i e ,  semble p a r t i c u l i e r e m e n t  enco re  r e g a r d e r  
l a  s c e n i q u e ,  en l a q u e l l e  on ne cache  l a  pe rsonne  du 
r  raieux s u r p r e n d r e  1 ' im a g in a t io n  du
Comme i l  l ' a  in d iq u e s  " p o u r  ce que vous ne me deman-
dez  p o i n t  d es  l o i s  mes des r a i s o n s " ;  C h a p e la in  va  dormer des  
r a i s o n s ,  e t  c e s  r a i s o n s  v o n t  l e  c o n d u i re  n e c e s s a i r e m e n t  a 
l a  q u e s t i o n  du te m p s .  Chez C h a p e la in  l a  r a i s o n  e s t  s u p e r i -  
e u r e  a  l a  p r a t i q u e  des  a n c ie n s  e t  au consen tem en t  u n i v e r s e l ;  
e l l e  e s t  l ' i n t e r p r e t e  d i r e c t e  de l a  n a t u r e ;  c ' e s t  l a  r a i s o n  
fondee  s u r  l a  n a t u r e  q u i  d em o n tre ra  q u 'u n  poeme drarr.atique 
ne s a u r a i t  emouvoir  l e  s p e c t a t e u r  e t  l ' i n s t r u i r e  p a r  s a  mo­
r a l e  s a n s  1 ' i m i t a t i o n ;  e t  c e t t e  i m i t a t i o n  d o i t  s u i v r e  l a  
v r a i s e m b l a n c e .  La r e p r e s e n t a t i o n  d o i t  e t r e  sem blab le  a 
l ' a c t i o n ;  l ' u n i t e ,  l a  s i m p l i c i t e ,  l a  b r i e v e t e ,  l a  c o n c e n t r a ­
t i o n  s u r  l a  c a t a s t r o p h e  — l a  c r i s e  e t  l e  denouement — 
ne s o n t  t o u t e s  que des  d im ens ions  t e m p o r e l l e s  de 1 ' im i­
t a t i o n .
C h a p e la in ,  O puscules  C r i t i q u e s , p .  115*
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La b r i e v e t e  du temps e n t r a i n e  ce que C h a p e la in  
a p p e l l e :
. . .  l * u n i t e  de l a  f a b l e ,  s a  j u s t e  lo n g u e u r ,  
b r e f ,  c e t t e  v r a i s e m b la n c e  s i  recommandee e t  s i  n e -  
c e s s a i r e  en t o u t  poeme, dans l a  s e u l e  i n t e n t i o n  
d * 8 t e r  aux r e g a r d a n t s  t o u t e s  l e s  o c c a s io n s  de f a i r e  
r e f l e x i o n  s u r  ce q u ' i l s  v o i e n t  e t  de d o u t e r  de s a
r e a l i t e . S O
M ais ,  dans  l * a c t i o n  d r a m a t iq u e ,  comme dans l a  na­
t u r e ,  l e  temps e s t  l i e  a  l ’ e s p a c e ,  e t  l e  jugement du s p e c -  
t a t e u r  ne se f a i t  que dans l e  cad re  de c e t t e  c o r r e l a t i o n :
• • •  p o u r  l e s  r e p r e s e n t a t i f s  l ' o e i l ,  q u i  e s t  un 
organe f i n i ,  l e u r  s e r t  de j u g e ,  auque l  on ne peut  
n*en f a i r e  v o i r  que s e l o n  son e tendue  e t  q u i  d e t e r ­
mine l e  jugement de l'homme a  c e r t a i n e s  e s p e c e s  de 
ch o ses  s e l o n  q u * i l  l e s  a rem arquees  dans son ope­
r a t i o n  ,51
Dans un lo n g  p assag e  s u i v a n t ,  C h a p e la in  resum era  
l e s  donnees de 1*ensemble d ram a t iq u e  q u i  s e r v e n t  a  c r e e r r  
l a  r e a l i t e  s c e n i q u e :
E n s u i t e ,  comme je  tombe d*acco rd  avec vous 
que l e  b u t  p r i n c i p a l  de t o u t e  r e p r e s e n t a t i o n  s c e ­
n iq u e  e s t  d 'e m o u v o i r  l 'am e  du s p e c t a t e u r  p a r  l a  
f o r c e  e t  l ' e v i d e n c e  avec l a q u e l l e  l e s  d i v e r s e s  
p a s s i o n s  s o n t  exp r im ees  s u r  l e  t h e a t r e ,  pour  l a  
p u r g e r  p a r  ce moyen des  m a iv a i s e s  h a b i tu d e s  q u i  
l a  p o u r r a i e n t  f a i r e  tom ber  dans l e s  memes in c o n -  
v e n i e n t s  que s e s  p a s s i o n s  t i r e n t  a p r e s  s o i ,  j e  ne 
s a u r a i s  a v o u e r  a u s s i  que c e t t e  e n e rg i e  se p a i s s e
50j .  C h a p e la in ,  O puscu les  C r i t i q u e s , p .  116•
51l b i d « . p .  119 .
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p r o d u i r e  s u r  l e  th e & tre  s i  e l l e  n ' e s t  accompagnee e t  
so u te n u e  de l a  v r a i s e m b la n c e ,  n i  que l a  p o e s ie  drama- 
t i q u e  a r r i v e  jam ais  a  s a  f i n  q u ' e n  8 t a n t  a  1*e s p r i t  
t o u t  ce q u i  l e  p e u t  ch o q u e r  e t  l u i  donner  l e  moindre 
soupqon d ' i n c m p a t i b i l i t e . - ? 2
C h a p e la in  a l e  s e n t i m e n t ,  e t  meme l a  c o n s c i e n c e ,  de 
l ' a c t u a l i t e  de 1 ' e x i s t e n c e  e n t i e r e m e n t  l i e e  au tem ps;  ce 
n ’ e s t  pas l a  chose i m i t e e ,  ou l ’ espace  ou se  d e r o u le  l ' a c -  
t i o n  q u i  menace de l u i  e c h a p p e r ,  mais l e  temps;  a u s s i  l a  
co n s c ie n c e  p e r j o i t  une r u p t u r e  t e m p o r e l l e ,  t o u t e  r e a l i t e  
pe rd  de son a u t h e n t i c i t e :
• • •  l a  f i g u r e  d o i t  e t r e  l e  p lu s  q u ’ i l  se  p eu t  
sem blab le  en t o u t e s  l e s  c i rco n s ta iq ces  a  l a  chose f i -  
guree  e t  q u ’ une des  j x i n c i p a l e s  c i r c o n s t a n c e s  e s t
l e  tem ps,  que l e  t h e a t r e ,  q u i  f a i t  l a  p r o f e s s i o n  
d ' i m i t e r . ••  ”
S i  C h a p e la in  n ’ i n s i s t e  pas s u r  l e s  u n i t e s  de l i e u
e t  d ’ a c t i o n  ce n ’ e s t  pas q u ’ i l  l e s  c o n s i d e r e  moins im-
p o r t a n t e s ,  mais q u ' i l  e s t  engage dans un d i a lo g u e  p a r
l e q u e l  i l  v e u t  d e f e n d re  l a  r e g i e  de " v i n g t - q u a t r e
h e u r e s " ,  c a d re  tem p o re l  d ’une a c t i o n  v r a i s e m b l a b l e •
C’ e s t  C h a p e la in  q u i  a  e t e  l e  p r e m ie r  a  l i e r  t o u t e
c o n c e p t i o n  d ram a t ique  a  ce q u 'o n  a p p e l a i t  a l o r s " l * u n i t e
du j o u r " ;  i l  a v ou lu  l e s  u n i t e s  o b l i g a t o i r e s , p a rce
q u ' i l  v o y a i t  l e  t h e a t r e  non s e u l e n e n t  v r a i ,  mais v r a i -
52 J .  C h a p e la in ,  Opuscu les  C r i t i q u e s , p .  119*
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s e m b la b le ,  i n t e l l e c t u e l ,  m o ra l ,  avec une a c t i o n  concen­
tre® e t  r a p i d e .  I I  e t a i t  a u s s i  d ' a v i s  que l a  forme e s t  
d * a u t a n t  p lu s  im p o r ta n teq u e  1*a c t i o n  e s t  moins mouvemen- 
t 6 e .  C ' e s t  pour  c e t t e  r a i s o n  que l a  l e t t r e  a  Godeau e s t  
une e t a p e  im p o r ta n te  dans 1 ' ep an o u issem en t  du t h e a t r e  
c l a s s i q u e ,  dont C h a p e la in  a t r a c e  l a  s t r u c t u r e .
I I  e s t  p o s s i b l e  de se  demander s i  l a  p r e o c c u p a t i o n  
que C h a p e la in  f a i t  v o i r  au s u j e t  de ce problerae du tem ps,  
n ' a u r a i t  pas  s a  so u rc e  dans  un s e n t im e n t  d ' i n s e c u r i t e  l i e  
k  l a  f r a g m e n ta t io n  du tem ps .  I I  semble que C h a p e la in  a i t  
p r e s s e n t i  l a  n o n -c o in c id e n c e  e n t r e  l e  temps phys ique  e t  
l e  temps humain. C ' e s t  G. P o u le t  q u i  a l e  p r e m ie r  i n d i -  
que c e t t e  r u p t u r e  m e taphysique  chez l'homme du debu t  du 
XVII® s i e c l e :
L ' e x i s t e n c e  e t  l a  du ree  ne s o n t  p lu s  cnoses  
i d e n t i q u e s .  Qui a une e x i s t e n c e ,  n ' a  pas encore  
n e c e s s a i r e m e n t  une d u r e e .  I I  f a u t  p a s s e r  de l ' u n e  
a  l ' a u t r e  e t  ce passage  n ' e s t  pas moins d i f f i c i l e  
a  c o n c e v o i r  que l a  r e l a t i o n  de l ' e s p r i t  au c o r p s ,  ^  
ou que l a  t r a n s m i s s i o n  du mouvement dans 1 ' u n i v e r s • ^
H i s t o r i q u e m e n t , C h a p e la in  r a i s o n n a i t  encore  avec l e s  
donnees de l a  pensee  du XVI® s i e c l e ;  pour  l'homme du XVIe 
s i e c l e  l a  v i e ,  en g e n e r a l ,  possede  une s t r u c t u r e ,  une con­
t i n u i t y  , une c e r t a i n e  permanence ,  q u i  a f f i r m e n t  l ' u n i t e
^ E tudes  s u r  l e  temps humain ( P a r i s :  P lo n ,  1950)
p .  XVI.
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du c e r c l e  e t  de son  c e n t r e , ^  du microcosme e t  du macro­
cosm® l ’u n i v e r s  de l*homme du XVIe s i e c l e  e s t  r e g i ,
57comme l e  montre Michel F o u c a u l t ,  p a r  l e  p r i n c i p e  de l a  s i ­
m i l i t u d e ;  d 'o u  l a  tendance  v e r s  l ' u n i v e r s e l .
A c e t  horame du XVI® s i e c l e  s u c c e d e ,  s e l o n  F o u c a u l t ,  
l'homme du XVII® s i e c l e  domine non p a r  l a  s i m i l i t u d e  mais 
p a r  l a  d i f f e r e n c e  q u i  r e g i t  l e s  e lem en ts  de l * u n i v e r s .  A 
un monde u n i  succede  un monde f r a g m e n te .  P o u l e t ,  e t  c e c i  
a v a n t  F o u c a u l t ,  a v a i t  exprime ce merae changement en mon- 
t r a n t  que d*un monde soumis a  l a  du ree  double  de l a  d i v i -  
n i t e  e t  de l a  n a t u r e ,  l 'homme e s t  p a s s e  avec l e  XVII® 
s i e c l e  a  un u n i v e r s  r e g i  p a r  1 ' i n s t a n t .  C ' e s t - a - d i r e  
l ’ e x i s t e n c e  soumise au p r e s e n t .
C h a p e la in  a  p e u t - S t r e  r e s s e n t i  c e t t e  a n g o i s s e  de 
l*homme du debu t  du XVII® s i e c l e ,  a n g o i s s e  q u i  forme l e  
c a r a c t e r e  e s s e n t i e l  du b a ro q u e ,  e t  l a  s o l u t i o n  q u ' i l  o f f r e  
e s t  p e u t - S t r e  c e l l e  de c r e e r ,  a, t r a v e r s  l a  r e g i e  de v i n g t -  
q u a t r e  h e u re s  une duree  v r a i s e m b l a b l e , p a r  l e  moyen de l a  
c o in c id e n c e  de l a  duree  ( v i e  i n t e r n e ,  s e n t im e n t  de l ’ ex -  
i s t e n c e  e t  du temps p h y s i q u e ) ,  e t  du temps a c t u e l  ( l e  
temps marque p a r  l * h o r l o g e ) .
t?«rG. P o y l e t ,
hlM. metamorphoses du c e r c l e  ( P a r i s :  P lo n ,  l $ 6 l ) .
56
Lovejoy ,  A r t h u r  0 , ,  The G rea t  Chain o f  B e in ^ . 
(Cambridge,  Mass. :  Harvard  U c iv ; rressL93& ) •
57t
•k®8 Mot8 e t  l e s  Choses ( P a r i s :  G a l l im a rd ,  1966) .
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C e t t e  l e t t r e  du 30 novembre 1630, q u i  v o u l a i t  con -  
v a i n c r e  Godeau de l a  n e c e s s i t e  de 1 ' u n i t e  du teraps dans 
l e  poeme d r a n a t i q u e ,  met en lu m ie re  t o u t e  une s e r i e  de 
q u e s t i o n s  q u i  n * a v a i e n t  pas enco re  e t e  r e s o l u e s  p a r  l e s  
a u t e u r s  du temps e t  don t  l e s  r e p o n s e s  d e v a i e n t  fo rm e r  l e  
fondement de l a  d o c t r i n e  c l a s s i q u e  f r a n q a i s e .  Les i d e e s  
c i r c u l a i e n t  l i b r e r a e n t  a  c e t t e  e p o q u e - l a  parmi l e s  gens de 
l e t t r e s ,  e t  a i n s i  l e s  i d e e s  de C h a p e la in  se  r e t r o u v e n t  
dans  l a  m a j o r i t e  des p r e f a c e s  q u i  a p p a r a i s s e n t  l ' u n e  a p r e s  
1 ' a u t r e :  l a  p r e f a c e  de l a  S i l v a n i r e  de w a i r e t ,  c e l l e  du 
F l i l i s  de S c i r e  de P ich o n ,  de l*Amaranthe de Gombaud, de 
l t Aminte de R a y s s i q u i e r ,  de l a  Fomoe funeb re  de D a l i b r a y .
La p l u p a r t  de ce s  p r e f a c e s ,  a i n s i  que l e s  o eu v res  e t  meme 
l e u r s  a u t e u r s  s o n t  m a in te n a n t  perdus  de vu e ;  m a is ,  s i  e l l e s  
ne com pten t  p lu s  a u j o u r d ' h u i ,  e l l e s  r e p r e s e n t e n t  t o u t e f o i s  
l * e t a t  de l a  pensee c r i t i q u e  a  c e t t e  e p o q u e - l a .
Nous sorames t o u j o u r s  en 1630; pour  C h a p e la in  l e s  
annees  d * a p p r e n t i s s a g e  s o n t  d e j a  p a s s e e s ;  s a  pensee c r i ­
t i q u e  s * e s t  e c l a i r c i e  e t  l e s  p r in c ip e s  d*une d o c t r i n e  l i t t £ -  
r a i r e  com ple te  a t t e n d e n t  l e  gen ie  q u i  p o u v a i t  l e s  im poser  
k  l a  p r a t i q u e  l i t t e r a i r e .
Avec l a  pensee  de C h a p e la in ,  l a  pensee  c r i t i q u e  
c l a s s i q u e  a l l a i t  se  c r i s t a l i s e r  e n t r e  1630 e t  16 +̂0 .
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CHAPITRE IV
LA CRITIQUE EXISTENTIELLE ET STRUCTURELLE 
CHEZ CHAPELAIN
C * es t  e n t r e  1630 e t  1636 que l a  pensee  f r a n g a i s e  
commence a se d e g a g e r  de 1 ' e b lo u i s s e m e n t  du baroque  e t  a 
m a n i f e s t e r  un d e s i r  d ' e q u i l i b r e  e t  de c l a r t e ,  q u 'o n  a  ap -  
p e l e  p lu s  t a r d  l e  c l a s s i c i s m e  f r a n g a i s .
C e t t e  e p o q u e - l a  e s t  resumes p a r  A n to ine  Adam en  ces
t e rm e s :
E l l e  se  r e v e l e ,  l i b e r e e  de t o u t e  vue dogma- 
t i q u e ,  dans t o u t e  s a  f o r c e  e t  son e l a n .  E l l e  e s t  
l ' e x p r e s s i o n  d ’ un moment de l a  n a t i o n .  E l l e  a  l e s  
q u a l i t e s  de n o t r e  p e u p le :  l e  s o u c i  de l a  v e r i t e ,  
l ’ e x a c t i t u d e  de 1*o b s e r v a t i o n  m o ra le ,  un se n s  t r e s  
v i f  de l a  l i b e r t e .  E l l e  a ce que l ’ e t r a n g e r  so u v e n t  
nous r e f u s e ,  e t  q u i  e s t  p o u r t a n t  s i  e s s e n t i e l  a  l a  
y r a i e  pensee  f r a n g a i s e :  l e  s e r i e u x  p a s s io n  ne une 
s o r t e  d * in q u ie tu d e  a  p o u s s e r  t o u j o u r s  p lu s  l o i n  l a  
c o n n a i s s a n c e  de l 'homme, a  s a t i s f a i r e  de fagon  t o u -  
j o u r s  p lu s  p a r f a i t e  un b e s o in  p ro fond  de c l a r t e ,  
une l u c i d i t e  c r u e l l e . . .  un pess im ism s d e c id e  s u r  
l e s  hommes, e t  une f o i  i n e b r a n l a b l e  dans l ’ homme.1
C ' e s t  p r e c i s e m e n t  l ’ epoque ou 1*e s p r i t ,  a l o r s  mo-
d e m e ,  f a i t  que T h e o p h i l e ,  C h a p e la in ,  B a lz a c ,  C o r n e i l l e  e t
A n t o i n e  Adam, His t o i r e  de _la l i t t e r a t u r e  f r a n c a i s e , 
au XVlie s i e c l e , 5 v o l .  ( P a r i s :  Domat, l y 5 6 ) ,  v o l .  p .  3>5«
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D e s c a r t e s  se p e r s u a d e n t  eux-m§mes q u ’ i l  f a u t  se  l i b e r e r  
non se u lem en t  de l a  R en a is san ce  e t  de l a  s c o l a s t i q u e ,  mais 
d ’ une c e r t a i n e  maniere  d ' a d m i r e r  e t  d ’ i r a i t e r  l ' a n t i q u i t e  
c l a s s i q u e ,  q u i  e t o u f f a i t  l a  f o r c e  c r e a t r i c e  d o n t  i l s  se  
s e n t a i e n t  s o u l e v e s .  Le c l a s s i c i s m e  q u i ,  pou r  1 ' Europe de 
l a  f i n  du XVIIIe s i e c l e  a p p a r a l t r a  comme une e n t r a v e  au 
l i b r e  j a i l l i s s e m e n t  de 1 ' e s p r i t ,  a e t e  en F ran ce  a  c e t t e  
e p o q u e - l a ,  l i b e r t e  e t  j a i l l i s s e m e n t .
S a i n t e - B e u v e , i m i t a n t  en c e l a  B o i l e a u ,  a  congu ce 
c l a s s i c i s m e  n a i s s a n t  s u r t o u t  comme une v o l o n t e  d ' o r d r e ,  
a l o r s  q u ’ i l  e t a i t  a v a n t  t o u t  v o l o n t e  de c r e a t i o n ,  meme en 
c r i t i q u e •
C h a p e la in ,  dans l a  " L e t t r e  s u r  l e s  v i n g t - q u a t r e  
h e u r e s "  e t  dans  l e s  e s s a i s  "De l a  P o e s ie  R e p r e s e n t a t i v e " ,  
o eu v re s  r e p r e s e n t a t i v e s  de l a  c r i t i q u e  de c e t t e  p e r i o d s ,  
commence p a r  e c a r t e r  1*a u t o r i t e  t y r a n n i q u e  d ' A r i s t o t e .
Pour  l u i  ce n ' e s t  pas l ’ a u t o r i t e  q u i  d o i t  d e c i d e r  de l a  
q u e s t i o n  des r e g i e s ;  C h a p e la in  ne v o u l a i t  meme pas s a v o i r  
s i  A r i s t o t e  l e s  a v a i t  t r a i t e e s  t o u t e s ;  l e  probleme des 
r e g i e s  e t  des  u n i t e s ,  a  s e s  yeux ,  n ’ e s t  pas une q u e s t i o n  
d ' a u t o r i t e ,  mais de r a i s o n  e t  de n a t u r e .
Bien que C h a p e la in  n ' a i t  pas e t e  d *acco rd  avec 
D e s c a r t e s  s u r  l e s  i d e e s  fo n d am e n ta le s  de son sy s te m e ,  i l  
p a r t a g e a i t  avec l u i  l a  f o i  dans l a  r a i s o n  humaine.  C e t t e  
p o s i t i o n  o n to lo g iq u e  f a i t  q u ’ i l  a une c o n c e p t i o n  non-  
r e l i g i e u s e  de l ’ homme. Le t r a g i q u e  des dogmes c h r e t i e n s
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e t  l a  f o l i e  de l a  c r o i x  ne l u i  ech ap p en t  pas dams s a  v i e  
p e r s o n n e l l e , mais s a  p h i l o s o p h i e  i e u r  e s t  imperm eable .  I I  a 
l a  f o i  dans l a  r a i s o n ,  dans l 'homme, l a  f o i  dans l e  p r o g r e s  
de l ’ e s p r i t  e t  du bonheur  hum ains .  D ' a u t r e  p a r t  l e  c a r t e -  
s i a n i s r a e  e t a i t  en e s s e n c e  une p h i l o s o p h i e  q u i  r ep o se  s u r  
l a  d u a l i t e  de l ' e s p r i t  e t  du c o r p s ,  C h a p e la in  r e j e t t e  c e t t e  
d u a l i t e  en f a v e u r  de 1 ' u n i t e  de l a  c o n s c ie n c e  humaine,  e x -  
a c te m e n t  comme le  f e r a  p lu s  t a r d  l ' e x i s t e n t i a l i s m e .
C h a p e la in  s e r a i t  p l u t d t  du camp de G ass en d i .  Pour  
G a s s e n d i ,  q u i  e s t  e s s e n t i e l l e m e n t  un p h e n o m e n o lo g i s te , 
s ' i l  n ' y  a  pas  de c o n n a i s s a n c e  a b s o lu e  p o s s i b l e ,  on p e u t  
quand meme c o n n a i t r e  l e s  phenomenes en t a n t  que t e l s ,  l e s  
g r o u p e r ,  l e s  a n a l y s e r ,  l e s  e t u d i e r ,  e t  en t i r e r  une con­
n a i s s a n c e  q u i ,  s i  e l l e  n * e s t  pas a b s o l u e ,  f a i t  quand meme 
f o n c t i o n  d ’ a b s o l u ,  j u s q u ' a  ce q u 'u n  nouve l  e c l a i r c i s s e m e n t  
v i e n n e  l a  r e n i e r .  C ' e s t  en somme d e p a s s e r  l e  phenomene, 
l e s  a p p a r e n c e s ,  pour  en t i r e r  une s t r u c t u r e  q u i  s e r a i t  un 
o b j e t  de c o n n a is s a n c e  en t a n t  que t e l .  C h a p e la in  done,  
r e j e t t e  l e s  i d e e s  in n e e s  en f a v e u r  d ’ une c o n n a i s s a n c e  em- 
p i r i q u e .
La "R a ison"  i c i ,  au l i e u  d * e t r e  r e c e p t a c l e  de v e r i t e ,
2
comme s e r a i t  l e  cas  s e l o n  E r n e s t  C a s s i r e r ,  pour  l e  XVIIe
^F r e i h e i t  und Form ( B e r l i n :  s .  ed .  1922) ,  pp .  iH - ^ 6 .
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e s t  un in s t r u m e n t  e p i s t e m o l o g i q u e • P a r t a n t ,  C h a p e la in ,  de 
meme que G assen d i ,  n i e  t o u t e  l a  c e r t i t u d e  m etaphys ique  ou 
i n t e l l e c t u e l l e  e t  t o u t e  j u s t i f i c a t i o n  a  p r i o r i , de l a  mo­
r a l e ,
Mais ce c r i t i q u e ,  n o v a t e u r  dans son  tem ps,  e s t  t o u t  
de meme forme a  l ’ e c o le  des  a n c i e n s ,  Ce q u * i l  p r e c o n i s e  
c ' e s t  un humanisme r a j e u n i  e t  e x i s t e n t i e l ,  q u i  t r o u v e  dans 
l e s  modules du p a s s e ,  non des f o rm u le s ,  mais des e x p e r i ­
e n c e s .  I I  s * a g i t  de comprendre e t  d ' a c t u a l i s e r  ces  expe-  
r i e n c e s - l a ,  en l e u r  donnan t  une s i g n i f i c a t i o n  n o u v e l l e .
Sa m o ra le ,  comme c e l l e  de G a ss e n d i ,  e s t  une doc­
t r i n e  de s a g e s s e ,  d ' e q u i l i b r e  e t  de s a n t e  s p i r i t u e l l e .  Sa 
pensee  e s t  dans l a  t r a d i t i o n  de c e l l e  de M onta igne;  p a r  
d o c t r i n e ,  a u t a n t  que p a r  tem peram ent ,  C h a p e la in  c r a i n t  
l ' e s p r i t  de sy s te m e ,  ce q u i  e x p l iq u e  p e u t - e t r e  q u ' i l  n ' a i t  
pas  l a i s s e  un ouvrage de d o c t r i n e  o r g a n i s e s ,  pour  e x p o s e r  
so n  "sys tem e c r i t i q u e " ;  i l  c r a i g n a i t  l e  dogmatisme.
Les i d e e s  c r i t i q u e s  de C h a p e la in  s o n t  i l l u s t r e e s  
dans  son examen du C i d , que l* o n  t r o u v e  dans Les S en t im en ts  
de l >Academie F r a n c a i s e  s u r  l e  C id ; c ' e s t  l a  que l ’ on peu t  
t r o u v e r  s e s  vues  s u r  l a  " p o e s i e  r e p r e s e n t a t i v e " ;  v o i l a  un 
resume de ce s  i d e e s :
I I  a c c e p t s  1*a f f i r m a t i o n  d ' A r i s t o t e  que 1*o b j e t  de 
l ' a r t  e s t  1 ' i m i t a t i o n  de l a  n a t u r e .  C *es t  l a  r a i s o n ,  s e -  
lo n  C h a p e la in ,  q u i  e s t  l e  juge q u an t  a. l ’ e x a c t i t u d e  avec
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l a q u e l l e  une o eu v re  d ' a r t  r e p r e s e n t e  l a  chose i m i t e e .
Conune nous l ' a v o n s  d e j a  m on tre ,  c e t t e  r a i s o n  e s t  un i n s ­
t ru m e n t  q u i  non pas  c r e e  l e s  v a l e u r s ,  mais l e s  r e c o n n a l t .  
C ' e s t  a u s s i  que c e s  v a l e u r s  ne s o n t  pas a b s o lu e s  mais s o n t  
ce q u i ,  a. un moment donne,  dans une s o c i e t e  donnee ,  e s t  
reconnu  comme v a l a b l e  p a r  c e t t e  s o c i e t e .
La p o e s i e  r e p r e s e n t a t i v e  e s t  ce q u i  f a i t  a p p e l  a  
des  e t r e s  v e r i t a b l e s ,  l e s  a c t e u r s ,  e t  c ' e s t  l e  poeme d r a -  
raa t ique ;  l a  p o e s i e  n a r r a t i v e  e s t  ce q u i  u t i l i s e  l e  mot e -  
c r i t ,  e t  c ' e s t  l ' e p o p e e .  Ces deux g en re s  quo ique  d i f f e -  
r e n t s  d o i v e n t  o b e i r  aux merries p r i n c i p e s  fondamentaux: l ' u -  
n i t e ,  de f a b l e  p o u r  l ' e p o p e e ,  e t  d ' a c t i o n  pou r  l e  t h e a t r e ,  
e t  t o u s  l e s  deux  d o i v e n t  o b e i r  au p r i n c i p e  de l a  v r a i s e m -  
b l a n c e .  S i  comme nous l ' a v o n s  montre  c i - d e s s u s ,  l e s  v a ­
l e u r s  d 'u n e  s o c i e t e  s o n t  c e l l e s  d 'u n  moment ou d 'u n  groupe 
donne,  l e  v r a i s e m b l a b l e  va  e t r e  r e g i  p a r  ces  v a l e u r s ,  
c ' e s t - a - d i r e  ce  que l ' e p o q u e  a a p p e le  " l e s  b i e n s e a n c e s " .
C h a p e la in  s  * e s t  t r e s  b ie n  rendu  compte du probleme 
fo n d am en ta l  que pose l e  p r i n c i p e  de l a  b i e n s e a n c e :  en t r a i -  
t a n t  un s u j e t  h i s t o r i q u e ,  ou e t r a n g e r ,  l e  p o e te  d o i t - i l  
r e s p e c t e r  l a  v e r i t e  h i s t o r i q u e  e t  l o c a l e ,  ou l e s  coven-  
t i o n s  s o c i a l e s  de son a u d i t o i r e ,  ou de son l e c t e u r ?  Chape­
l a i n  pense  q u ' i l  f a u t  t r a n s i g e r :  l ' a u t e u r  d o i t  s a v o i r  p r e ­
s e n t e r  des moeurs e t r a n g e r e s  sans  choquer  l e s  s u s c e p t i b i ­
l i t y  de s e s  c o m p a t r i o t e s . Le c r i t i q u e  r e c o n n a l t  i c i  
q u 'u n e  t r a g e d i e ,  ou une epopee ,  f a i t  ap p e l  aux id e e s  du
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s p e c t a t e u r  ou du l e c t e u r ,  non a  c e l l e s  de 1*a u t e u r  ou des  
p e r so n n a g e s  de 1*o e u v re .
Apres ce s  remarques g e n e r a l e s ,  nous pouvons m a in te -  
n a n t  p a s s e r  a  l*examen c r i t i q u e  e c r i t  p a r  C h a p e la in  pour  
l 'A cad em ie  e t  c o n s e rv e  a l a  B i b l io th e q u e  N a t i o n a l e  dans l e  
Ponds F r a n $ a i s .  C o l b e r t  S e a r l e s ,  de l * U n i v e r s i t e  de Min­
n e s o t a ,  q u i  l * a  c o n s u l t e  pour  son e d i t i o n  a m e r ic a in e  des  
S e n t im e n ts  de l*A cadem ie , f a i t  l a  remarque s u i v a n t e :
I t  i s  a l i t t l e  i n - q u a r t o ,  in  e x c e l l e n t  c o n d i ­
t i o n ,  t a s t e f u l l y  and s o l i d l y  bound. I t  c o n t a i n s  
th e  p ream ble ,  th e  c r i t i q u e  and the  c o n c l u s i o n  which 
i s  p reced ed  by a p a rag rap h  in  r e l a t i o n  t o  S c u d e r y ' s  
cha rge  o f  p la g ia r i sm .-*
Le m e r i t e  de l ' e d i t i o n  de S e a r l e s  e s t  d ’ a v o i r  p r e ­
s e n t e  c e t t e  reponse  de l 'A cadem ie  en q u a t r e  c o lo n n e s :  A=
Le m a n u s c r i t  de C h a p e la in ,  q u i  e s t  son oeuvre  o r i g i n a l s  
e t  q u i  nous i n t e r e s s e  e x c l u s i v e m e n t ; 3= Les c o r r e c t i o n s  
i n t e r m e d i a i r e s  f a i t e s  p a r  C h a p e la in ;  C - Les s u g g e s t i o n s  
de R i c h e l i e u ,  e t  E= Le t e x t e  d e f i n i t i f ,  q u i  a e t e  p u b l i e .
L’ e d i t e u r  nous a s s u r e  que l e  m a n u sc r i t  e s t  e n t i e r e -  
ment de l a  main de C h a p e la in .
Dans l e  preambule C h a p e la in  examine l e s  d r o i t s  de 
c r i t i q u e s  du p u b l i c  e t  du l e c t e u r  a i n s i  que l e  r 3 l e  que
3Le£  S e n t im e n ts  de 1 1Academic F ra n c a i s e  s u r  l e  Cid
(M in n ea p o l i s :  B u l l e t i n  o f  the  U n i v e r s i t y  of  Minnesota,
March, 1916) ,  p .  5»
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1*a u t e u r  d o i t  j o u e r  dans l a  c r e a t i o n  de son o e u v re .  P u is  
l ' e x a m e n  de l a  c r i t i q u e  du Cid p roprem ent  d i t e ,  f e r a  v o i r ,  
nous l ' e s p e r o n s ,  l a  s i m i l a r i t e  de methode e t  de concep­
t i o n  c r i t i q u e ,  e n t r e  C h a p e la in  e t  l a  N ouvel le  C r i t i q u e .
V o i l a  son o p in io n  s u r  l e  p u b l i c  e t  l e s  a u t e u r s :
Ceux q u i  abandonnen t  l e u r s  ouvrages  au P u b l i c  
ne d o iv e n t  pas t r o u v e r  e s t r a n g e  que l e  P u b l ic  s ' e n  
f a c e  l e  J u g e .  I l s  p e rd e n t  to u s  l e s  d r o i t s  q u ' i l s  y 
o n t  au s sy  t o s t  o u ' i l s  l ' e x p o s e n t  a  l a  lu m i e r e ,  ou 
i l s  n*en c o n s e r v e n t  au p lu s  q u ' a u t a n t  q u ' i l s  en 
on t  b e s o in  pour  l e s  r e f o r m e r  l o r s q u ' i l s  y r e n c o n -  
n o i s t r o n t  de f a u t e s .  La r e p u t a t i o n  n ' e n  depend 
p lu s  de l e u r  s u f f r a g e .  I l s  l a  d o iv e n t  a t t e n d r e  
des  a u t r e s ,  e t  n * e s t i m e r  l e u r s  t r a v a u x  bons ou mau-^ 
v a i s  que s e lo n  l e  ju g e n e n t  q u ' i l s  en v e r r o n t  f a i r e .
C h a p e la in  t i e n t  a  p r e c i s e r  des l e  debu t  l ' a t t i t u d e
que l e  c r i t i q u e  d o i t  a v o i r  en v e rs  1 ' oeuvre e t  1 ' a u t e u r ,
p o s i t i o n  q u i  r e s t e r a  c o n s t a n t e  p endan t  t o u t e  s a  v i e ,  e t
q u i  a n t i c i p e  l a  c r i t i q u e  e x i s t e n t i e l l e  de n o t r e  temps:
Or b ie n  q u ' i l  y a i t  p lu s  de bo n te  a l o u e r  ce 
q u i  e s t  d igne  de lo u a n g e ,  q u ' a  r e p r e n d r e  ce q u i  
e s t  d igne  de r e p r e h e n s i o n ,  i l  n ' y  a pas  t o u t e s f o i s  
moins de j u s t i c e  en l ' u n  q u ' e n  1*a u t r e ;  pourvu 
q u ' i l  p a r o i s s e  que c e l u i  q u i  r e p re n d  y e s t  p o r t e  
p a r  un z e le  du b i e n  conmun p l u t o s t  que p a r  m a l ig -  
n i t e  ou p a r  j a l o u s i e .
I I  f a u t  que l e s  r e n a r a u e s  des d e fau x  d ' a u t r u y  
s o i e n t  non pas de d i f f a n a t i o n s  mais des  a v e r t i s m e n s ,  
q u i  donnent  moyen de se r e l e v e r  a  ceux q u i  y s o n t
^C. S e a r l e s ,  Les S e n t im e n ts  de l 'A c a d e m i e . p .  15
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tombe e t  r e t i e n n e n t  l e s  a u t r e s  q u i  s a n s  c e l a  
e u s s e n t  couru  l a  mesme f o r t u n e . 5
I I  se  rend  t r e s  b i e n  corapte du p o u v o i r  c o r r e c t i f  e t  
c r e a t e u r  de 1*e s p r i t  c r i t i q u e :
En e f f e t  l a  lo u a n g e ,  quoy que j u s t e ,  a  c e l a  de 
mauvais  q u * o r d in a i r e m e n t  e l l e  t i r e  l 'homme de l a  
m o d e ra t io n  q u i  e s t  s i  n e c e s s a i r e  p o u r  l a  s o c i e t e  e t  
q u ' e l l e  l * a r r e s t e  au m i l i e y  de s a  c o u rse  comme s ' i l  
d e s j a  a v a i t  to u c h e  l e  b u t . 0
I I  s o u l i g n e  ega lem en t  l a  v a l e u r  p o s i t i v e  de l a  con -  
t r o v e r s e  en n a t i e r e  de c r i t i q u e :
Ces combats de d o c t r i n e  se  ^euven t  f a i r e  c i -  
v i l e m e n t  e t  s a n s  a n i m o s i t e .  C’ e s t  une e s p ece  de 
g u e r r e  p a i s i b l e ,  dans l a q u e l l e  i l  se t r o u v e  du p ro ­
f i t  eg a lem en t  pou r  l e  v a in c u  e t  pour  l e  v i c t o r i e u x ;  
e t  comme l a  V e r i t e  e s t  i e  p r i x  que l* o n  c o u r t  dans 
c e t t e  l i c e ,  c e lu y  q u i  l ' a  eraporte semble ne 1*a v o i r  
p o u r s u i v i - q u ' a f i n  d ' e n  f a i r e  un p r e s e n t  a  son  com- 
p e t i t e u r . '
En ce q u i  c o n c e m e  l e  C i d , l ' a t t i t u d e  de C h a p e la in  
e s t  l o i n  d ' e t r e  c o n d i t i o n n e e  p a r  l e s  r e g i e s  e t  l e s  s t r u c ­
t u r e s  d r a m a t iq u e s  fo rm u lees  p a r  l e s  a n c i e n s  e t  l e s  i t a -  
l i e n s ,  comme on l ' a  so u v e n t  s o u t e n u .  Au c o n t r a i r e ,  c e t t e  
a t t i t u d e  e s t  b asee  s u r  l a  p r im a u te  de 1 ' o e u v re ,  q u i  p o s -  
sede  une e x i s t e n c e  q u i  engage un d i a lo g u e  avec l e  s p e c ­
i e .  S e a r l e s ,  Les S e n t im e n ts  de l 'A c a d e m i e . p .  15* 
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t a t e u r  ou l e c t e u r ,  a u - d e l a  de 1 ' a u t e u r .  P a r  co n seq u en t  
1 ' oeuvre  d ep asse  d e j a  s a  s t r u c t u r e  i n t e r n e ,  e t  d e v i e n t  un 
s e n s  dans l e  monde; on n ' y  peu t  pas  r e s t e r  i n d i f f e r e n t ,
Le la n g ag e  de C h a p e la in  e s t  c e l u i  de son epoque,  mais i l  
e s t  su f f i sam m en t  s i g n i f i c a t i f  p o u r  nous p e r m e t t r e  de 1 ' i n ­
t e r p r e t e r  en nos t e r m e s ,  C *es t  de l a  m aniere  s u i v a n t e  
q u ' i l  p a r l e  du Cid:
Que l ' o n  examine e t  que l ' o n  condanne ,  on ne 
l u y  s c a u r a i t  o s t e r  l ' a v a n t a g e  d ' a v o i r  f a i t  beaucoup 
de b r u i t ,  e t  d ' a v o i r  ega lem en t  a t t i r e  s u r  lu y  l e s  
yeux de 1 ' a d m i r a t i o n  e t  de l a  c e n s u r e .  On ne lu y  
s c a u r a i t  o s t e r  l ' a v a n t a g e  d ' a v o i r  e s t e  l a  c e l e b r e  
p i e r r e  de s c a n d a le  que d o iv e n t  r em a rq u e r  l e s  P o e te s  
de T h e a t r e  a f i n  de se  r e g l e r  p a r  s e s  beauxes  ou p a r  
s e s  i m p e r f e c t i o n s  en ce q u ' i l s  a u ro n t  a  s u i v r e  ou a 
e v i t e r  po u r  s a t i s f a i r e  l e s  h a b i l e s . ®
Le problems de l ' u t i l i t e  e t  du p l a i s i r  en t a n t  que 
f i n s  d 'u n e  p i e c e  de t h e a t r e ,  e t a i t  t o u j o u r s  en su sp en s  au 
temps du C i d ; C h a p e la in  n ' e s s a i e  pas de t r a n c h e r  l a  q u es ­
t i o n :
Mais a v a n t  que d ' e n t r e r  en l a  d i s c u s s i o n  des 
ch o s e s  r e p r i s e s  dans l e  C id :  E l l e  ( l a  c r i t i q u e }  a 
t r o u v e  n e c e s s a i r e  de d i r e  que l a  f i n  de l a  Poe*sie 
q u i  i r a i t e  l e s  a c t i o n s  h u n a in e s  n ' e s t  pas  encore  une 
chose b ie n  r e s o l u e .  Car  l e s  uns so u t ie n n e .n t  q u ' e l l e  
n ' a  p o u r  bu t  que l e  p l a i s i r  des P e u p le s ,  l e s  a u t r e s  
que s a  d e r n i e r e  i n t e n t i o n  e s t  l e u r  p r o f i t . 9
J u g e r  done l a  p i e c e  dans ce s  p e r s p e c t i v e s ,  q u i
r e s t e n t  t r a d i t i o n n e l l e s , c ' e s t  r e n o n c e r  a  t o u t e  d i s p o n i b i -
O
C* S e a r l e s ,  Les S e n t im e n ts  de l 'A c a d e m i e . p .  18.
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l i t e  de 1*e s p r i t ,  e t  en mSme tem ps,  a  une com prehens ion  
d i r e c t e  des  s i g n i f i c a t i o n s  en c o re  l a t e n t e s  dans 1*o eu v re ;  
c ' e s t  n i e r  que 1 ' oeuvre  a t t e n d  t o u j o u r s  l a  c o n s c ie n c e  q u i  
p o u r r a  d e g a g e r  s e s  s t r u c t u r e s  s i g n i f i c a t i v e s ;  on v o i t  l e  
dilemme de C h a p e la in  dans l e  f a i t  q u ' i l  se  r e f u s e  a  c h o i s i r  
e n t ® le s  deux a l t e r n a t i v e s ,  ce ch o ix  e l i m i n a n t  l ' o u v e r t u r e  
s u r  m a in te s  p o s s i b i l i t e s :
. . .  c e t t e  P ie c e  a y a n t  f o r t  p l e u  nous e s t im o n s  
q u ' e l l e  se  peu t  d i r e  bonr.^, s i  l ' o n  r e g a rd e  s e u l e -  
ment ceux q u i  n ' y  r e c h e r c h e n t  que l e  p l a i s i r .  De 
s o r t e  que son O b s e r v a t e u r  (S cu d ery } ,  a u r a i t  en -  
t i e r e m e n t  perdu  l a  p a r t i e  de ce c o s t e  l a ,  e t  a u -  
r o i t  en v a i n  a l l e g u e  ce q u ' A r i s t o t e  e t  H e in s iu s  
lu y  o n t  e n s e ig n e  s u r  c e t t e  m a t i e r e .  Mais p a r c e  que 
nous ne c royons  pas que sans  des  p u i s s a n s  m o t i f s ,  
ceux  q u i  t i e n n e n t  p o u r  l e  P r o f i t  l ' a y e n t  a s s i g n e  
p o u r  l a  f i n  de l a  P o e s i e ,  nous sommes o b l i g e s  de 
d i r e  q u 'a u  r e g a r d  de c e u x - l a ,  l e  Cid e s t  une P i e c e ,  
moins accom plie  q u ' e l l e  n ' a  e s t e  communement ju g e e ,  
e t  que s e l o n  l e u r  d o c t r i n e  1 ' O b s e r v a t e u r  n ' a  pas  , Q 
eu t o r t  en t o u t e s  l e s  ch o ses  q u ' i l  y a  co n d an n ee s .
L'examen c r i t i q u e  p roprem en t  d i t ,  commence seu lem e n t  
a p r e s  que l e s  p o s i t i o n s  de t o u s  ceux engages  dans l e  d i a ­
logue  on t  e t e  p r e c i s e e s ;  C ' e s t  en f o n c t i o n  du t e r r a i n  
c r i t i q u e  c h o i s i  p a r  Scudery  lu i-m em e, que C h a p e la in  l u i  
repond ,  Scudery  f a i s a n t  a p p e l  a  1 ' a u t o r i t e  e t  au systeme 
d e j a  e t a b l i  p a r  A r i s t o t e :
La F a b l e ,  q u i  comprend 1 ' I n v e n t i o n  e t  l a  D is ­
p o s i t i o n  du s u j e t ,  l e s  Moeurs,  q u i  em b ra s se n t  l e s
^ C .  S e a r l e s ,  Les S e n t im e n ts  de l 'A c a d e m i e , p .  20
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h a b i t u d e s  de l ’ ame e t  s e s  d i v e r s e s  p a s s i o n s ;  l e s  
s e n t im e n s  q u i  en f e rm e n t  t o u t e s  l e s  pensees  n e c e s -  
s a i r e s  a  l ' e x p r e s s i o n  du s u j e t ,  e t  l a  D i c t i o n ,  q u i  
n ' e s t  a u t r e  chose  que l e  lan g ag e  p o e t i q u e .  1
S e lo n  C h a p e la in ,  Scudery  i c i  confond l a  F ab le  avec 
l e s  r e g i e s  d r a m a t iq u e s  e t  i l  t r a i t e  ega lem en t  des  moeurs 
e t  des  s e n t i m e n t s ,  ce que n o t r e  c r i t i q u e  d es ap p ro u v e .
La q u e s t i o n  v i t a l e  a  l a q u e l l e  l e  c r i t i q u e  d o i t  r e -  
pondre  s a n s  eq u iv o q u e ,  s e l o n  C h a p e la in ,  e s t  c e l l e  du su ­
j e t ,  c o n s i d e r e  comme n u l  dans l e  C id ,  p a r  S cudery :
Ayant done p rem ierem ent  pose que l e  S u j e t  du 
Cid ne v a u t  r i e n  e t  s * e s t a n t  e f f o r c e  de l e  p ro u v e r ,  
nous e s t im o n s  q u ’ i l  ne l e  prouve pas p a r  l a  r a i s o n  
q u ’ i l  a l l e g u e ,  cue 1*on no t r o u v e  aucun oeu ny au-  
cune i n t r i g u e , e_t qu*'o'n en dev ine  l a  f i n  auss.y t o s t  
q u ’ on en a veu l e  commencement.
C a r  l e  iioeu des P i e c e s  de t h e a t r e  e s t a n t  un 
a c c i d e n t  in n o p in e  q u i  a r r e s t e  l e  co u rs  de l ' A c t i o n  
r e p r e s e n t e e ,  e t  l e  Denouement un a u t r e  a c c i d e n t  im- 
p r e v e u  q u i  en f a c i l i t e  1*ac o m p l i s sem en t , nous t r o u -  
vons  que ces  deux p a r t i e s  du Poeme d r m a t i q u e  so n t  
m a n i f e s t e  en c e lu y  du C id ,  e t  que son S u j e t  ne 
s c a u r o i t  pas  mauvais non o b s t a n t  c e t t e  o b j e c t i o n ,  
s * i l  n ' y  en a v o i t  p o i n t  de p lu s  f o r t e  a  lu y  f a i r e . ^
C h a p e la in  donne une rep o n se  d i r e c t e  a S cu d ery :  l e
noeud e t  l e  denouement ne s o n t  que des a c c i d e n t s  de l a
s t r u c t u r e  d ra raa t iq u e ;  l i e e  a  un l a n g a g e ,  q u i  d o i t  r e v e l e r
des  s t r u c t u r e s  c a c h e e s ,  l ’ oeuvre  e s t  en q u e te  d 'u n e  forme;
c e t t e  forme e s t  s t r u c t u r e e  dans l a  p ie c e  p a r  l a  co n s c ie n c e
"^C* S e a r l e s ,  Les S e n t im e n ts  de l ’Academie. p .  2*f.
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des p e r so n n e s  r e p r e s e n t e e s , e t  dans l e  monde p a r  l a  cons­
c i e n c e  du l e c t e u r - c r i t i q u e ; l e s  deux c o n s c ie n c e s  t e n d e n t  
v e r s  une t o t a l i t e  du s e n s ,  s e u l  s u j e t  v a l a b l e .
Ce ne s o n t  pas  l e s  e lem e n ts  de s t r u c t u r e  d raraa t ique  
q u i  d e c i d e n t  de l a  v a l i d i t e  du s u j e t ,  mais c ' e s t  l e  s u j e t ,  
en  t a n t  que t o t a l i t e  de s e n s  q u i  a s s i g n e  une c e r t a i n e  po­
s i t i o n  aux a c c i d e n t s ,  q u 'o n  a p p e l l e  noeud ,  denouement,  ou 
a u t r e ,  I I  f a u t  n o t e r  i c i  l e  langage  i n t e n t i o n n e l  de Cha­
p e l a i n ;  " . . .  l e  Denouement e s t  un a u t r e  a c c i d e n t  impreveu 
q u i  en f a c i l i t e  1*a c co m p l i s se rn e n t" ; l e  s u j e t ,  p a r  conse ­
q u e n t ,  n ' e s t  n i  l a  f a b l e ,  n i  une d e s c r i p t i o n  de l ' a c t i o n  
ou de 1 ' i n t r i g u e ,  mais "1*a c co m p l i s se rn e n t" , l a  s a i s i e  du 
s e n s .
C h a p e la in  se  r en d  b ie n  compte que ce s o n t  l e s  
s t r u c t u r e s  p s y c h i q u e s ,  dont  1*a u t e u r  f e r a  l a  d e s c r i p t i o n  
p a r  l e  moyen de l ' a c t i o n  q u i  d e te rm in e  c e t t e  a c t i o n ;  l e s  
s t r u c t u r e s  s o n t  f u y a n t e s ,  se  r e f u s e n t  a  1 ' o b j e c t i v a t i o n ,  
e t  ne se  r e t r o u v e n t  a u t h e n t i q u e s  que dans l e  c o n t e x t e  du 
s e n s :
Ce q u i  s e r a  a i s e  a  j u g e r  s i  l ' o n  se  v e u t  sou­
v e n i r  que l e  mariage de Chimene avec R o d r ig u e ,  a -  
y a n t  e t e  r e s o l u  dans l ' e s p r i t  du C on te ,  l a  q u e -  
r e l l e  q u ' i l  a  i n c o n t i n e n t  apres avec D. D iegue ,  met 
c e t t e  a f f a i r e  aux te rraes  de se  rom pre ,  e t  q u ' e n  
s u i t e  l a  mort  que lu y  donne Rodrigue en e s l o i g n e  
enco re  p lu s  l a  c o n c l u s i o n .  S t  c ' e s t  l a  l e  lioeu ou
1 ' I n t r i g u e .  2
l^ C .  S e a r l e s ,  Les Sen t  im ents  de l 'A c a d e m i e . p .  25.
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Ce q u i  i n t e r e s s e  C h a p e la in  ce n ’ e s t  pas de s a u v e r  
une f o r m e . p a r f a i t e  du p o i n t  de vue d r a m a t iq u e ,  mais q u i  
emprisonne l e s  p e rso n n ag es  dans un d e te rm in ism e  a b s u r d e .  
Ce q u i  1* i n t e r e s s e  e s t  de s a u v e r  l e  s e n s  e x i s t e n t i e l  de 
l ' o e u v r e .  Le d e s t i n ,  q u i  d o i t  e t r e  l e  sen s  de l ' e x i s -  
t e n c e  du c o u p le ,  d o i t  en meme temps e t r e  assume au n iv e au  
de V_ a c t e « meme quand c e t  a c t e  s e r a i t  un s im ple  d e s i r ;
Le Denouement ne p a r o i s t r a  pas moins e v i d e n t  
s i  l* o n  c o n s i d e r e  q u ' a p r e s  beaucoup de p o u r s u i t t e s  
c o n t r e  R o d r ig u e ,  Chiuene s ’ e s t a n t  o f f e r t e  p o u r  
femme a  qu iconque lu y  en a p p o r t e r o i t  l a  t e s t e . . .  l e  
r o y . . .  1*o b l ig e  d ’ e s p o u s e r  c e lu y  des deux q u i  s o r -  
t i r o i t  v a i n q u e u r  du combat.  Examiner m a in te n a n t  s i  
ce Denouement e s t  s e l o n  l ' a r t  ou non, c ’ e s t  une 
a u t r e  q u e s t i o n  q u i  se  v i d e r a  en son l i e u .  Tant y  a 
q u ’ i l  se  f a i t  avec s u r p r i s e ,  e t  q u ’ a i n s y  1* i n t r i g u e  ^ 
ny l e s  desmelement ne manquent p o i n t  a  c e t t e  P i e c e .
Quand i l  a d r e s s e  s e s  p r o p r e s  c r i t i q u e s  a  l a  p i e c e ,
C h a p e la in  se  p asse  des  r e g i e s :
S i  done l e  s u j e t  du Cid se p e u t  d i r e  mauvais  
ce n ' e s t  p a rce  q u ’ i l  n ’ a p o i n t  de Noeu; mais pour  
ce q u ’ i l  n ' e s t  pas v r a i s e m b l a b l e . Ra ison  que 1*Ob­
s e r v a t e u r  a b ie n  to u c h e e ,  mais h o rs  de s a  p l a c e ,  
quand i l  a v o u lu  p ro u v e r  Q y ' i l  c h o q u o i t  l e s  p r i n c i -  
p a l e s  Regies  D ra m a t iq u e s .*5
L 'e q u a t i o n  v r a i s e m b l a b l e - a u t h e n t i q u e  r e s t e  v a l a b l e  
enco re  a u j o u r d ' h u i .  E s t - c e  que C h a p e la in  r e j e t t e  s im p le -  
ment l a  l e g e n d e ,  ou b i e n  e s t - c e  q u ' i l  c o n s id e r e  le"Noeu"
14
C. S e a r l e s ,  Les S e n t im e n ts  de 1 *Academie, p .  25.
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du Cid i n v r a i s e m b l a b l e , c * e s t - a - d i r e  c o n t r e  l a  n a t u r e ,  ce 
q u i  change l a  base  de l a  d i s c u s s i o n ?
Or l e  v r a i s e m b l a b l e  p l u t o s t  que l e  Vray dans 
l a  d o c t r i n e  d ’A r i s t o t e  e s t  pour  c e l a  l e  p a r t a g e  de 
l a  P o e s ie  Fp ique  e t  D ram a t iq u e ,  q u ' a y a n t  p o u r  f i n  
l ' u t i l i t e  de 1 'A u d i t e u r  ou du S p e c t a t e u r  e l l e  se  
s e r t  b i e n  p lu s  cornnodement du V raysem blab le  que du 
Vray p o u r  p a r v e n i r  a c e t t e  f i n . . . i °
Q o u i q u ' i l  en s o i t ,  C h a p e la in  ne se  trompe pas s u r  
1*a n a ly s e  p s y c h i q u e - e x i s t e n t i e l l e  de Chimene; l e  denoue­
ment f o r c e  une p o s i t i o n  q u i  dans un sen s  e s t  i n a u t h e n -  
t i q u e ,  p o u r re s o u d re  l e  dilemme e n t r e  1 ' amour e t  l e  d e v o i r .  
L 'o b e i s s a n c e  au r o i  e s t  p e u t - e t r e  v a l a b l e  t a n t  que 1*ana­
l y s e  r e s t e  dans l e  c o n t e x t e  des  s t r u c t u r e s  imposees p a r  
l a  f e o d a l i t e .  Mais s u r  l e  p la n  de 1*a u t h e n t i c i t y  huraaine,  
l a  s e u l e  s o l u t i o n  v a l a b l e  pour  C h a p e la in  r e s i d e  dans l ' a -  
n e a n t i s s e m e n t  du "Moi de Chimene", en t a n t  que f i l l e  du 
comte,  e t  dans une r e v o l t e  de l ' e t r e  l i b e r e *  q u i  e s t  l a  
r e c o n s t i t u t i o n  de ce moi en t a n t  que c o n s c ie n c e  au monde:
Car ny l a  b ie n s e a n c e  des  moeurs d 'u n e  F i l l e  i n -  
t r o d u i t t e  v e r t u e u s e  n * e s t  ^a rdee  p a r  l e  Poe te  l o r s  
q u ’ e l l e  se r e s o u l t  a  e p o u s e r  c e lu y  q u i  a t u e  son 
P e r e ,  ny l a  f o r t u n e  p a r  un a c c i d e n t  irnpreveu e t  p ro -  
d u i t  p a r  l ' e n c h a i s n e m e n t  des  ch o ses  v r a y s e m b la b le s  
n*en f a i t  p o i n t  de desraelement.  Au c o n t r a i r e  l a  
F i l l e  c o n s e n t  a  ce m ariage  p a r  l a  s e u l e  v i o l e n c e  que 
lu y  f a i t  son amour,  e t  l e  desnoufcrnent de 1 ' i n t r i g u e  
n ’ e s t  fonde que s u r  1* i n j u s t i c e  in o p in e e  de F e rn a n d .
Le M e rv e i l l e u x  se r e n c o n t r e  b ie n  en c e t t e  aven-  
t u r e ,  mais c ' e s t  un M e rv e i l l e u x  q u i  t i e n t  du 
M o n s t re .1?
^ C .  S e a r l e s ,  Les S e n t im e n ts  de l 'A c a d e m i e , p .  29«
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Meme l e  g e n ie  c r i t i q u e  de C h a p e la in  n ' e s t  pas  a r r i v e  
a  r e s o u d r e  de m an ie re  s a t i s f a i s a n t e  l e  dilerame c r e e  p a r  l a  
c o n c l u s i o n  du Cid:
De s o r t e  q u ' i l  a u r o i t  eu moins d ' i n c o n v e n ie n t  
s a n s  c o m p ara iso n ,  en d i s p o s a n t  l e  S u j e t  du Cid pou r  
l e  t h e a t r e t de f e i n d r e  c o n t r e  l a  v e r i t e . . .  que de 
d o nner  a  l a  s cen e  l ' e v e n e ra e n t  t o u t  p u r  e t  t o u t  s c a n -  
d a l e u x  comme l ' h i s t o i r e  l e  f o u r n i s s o i t
Pour  C h a p e la in  l a  F ab le  avec une m a ju scu le  a un sens  
q u i  se  r a p p ro c h e  beaucoup de c e l u i  de l a  M y th o lo g ie ;  de 
p l u s  l a  d i f f e r e n c e  e n t r e  s t r u c t u r e  m ytho log ique  e t  s t r u c ­
t u r e  h i s t o r i q u e  e s t  t r e s  minime; ce s e r a i t  pour  l u i  p l u -  
t 8 t  une q u e s t i o n  de nu an ce ,  d ' o u  l a  remarque s u i v a n t e :
• • •  c e l l e s  memes q u i  s o n t  e s t im e e s  p u re s  F a b l e s ,  
q u e lq u e s  b i z a r r e s  e t  e x t r a v a g a n t e s  q u ' e l l e s  s o i e n t ,  
i l  n ' y  en a  au cu n e ,  q u i  n ' a i t  son fondement dans 
l ' h i s t o i r e ,  a v a n t  e s~ ees  d e s g u i s e e s  de l a  s o r t e  p a r  
l e s  Sages  d e s g v ie u x  Temps pou r  l e s  r e n d re  p lu s  u t i l e s  
aux P e u p l e s ; - ^
C ' e s t  p o u r  c e t t e  r a i s o n  que Q h a p e la in  c o n f e r e  a  ces  
deux s t r u c t u r e s  l a  meme a u t h e n t i c i t y ,  q u i  d o i t  e t r e  r e s -  
p e c t e e  eg a lem en t  dans ces  deux c a s :
Ce q u i  nous f a i t  d i r e ,  q u ' i l  ne s e r o i t  p e u t  
e s t r e  pas  p lu s  r a i s o n n a b l e  d ' a f f i r m e r  que l e  Poete  
c r o i r o i t  commettre  un s a c r i l e g e  de ch a n g e r  l a  v e r i ­
t e  de l ' h i s t o i r e  pour  l ' a c c o m o d e r  a s e s  f i n s ,  a p r e s  
ce que ces  p r e m ie r s  p h i lo s o p h e s  o n t  f a i t  s e l o n  l a  
c r e a n c e  de ce g rand  Personnage  ( A r i s to te ^ f ;  a p r e s  ce
C. S e a r l e s ,  Les S e n t im e n ts  de l 'A c a d e m i e . p . 32-33»
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que l e  p lu s  r e l i g i e u x  des  P o e te s  a p r a t i q u e  dans 
son  Eneide  l o r s q u e  c o n t r e  ce q u i  e s t  v e r i t a b l e  i l  
a  suppose  Didon peu c h a s t e ,  sans  a u t r e  n e c - s s i t e  
que d ' e m b c l l i r  son Poerae d 'u n  E p isode  a d m i r a b l e .
Le probleme c a p i t a l , q u i  r a p p e l l e  c e l u i  de l a  " L e t t r e
s u r  l e s  v i n g t - q u a t r e  h e u r e s " ,  e s t  c e l u i  du tem ps .  La r e -
l a t i v i t e  de c e t t e  d im ens ion  e x i s t e n t i e l l e , se d e p la c e  du
p la n  c h ro n o lo g iq u e  au p la n  de 1 ' e x i s t e n c e ,  ou l a  c o n s c ie n c e
humaine r e s t e  l a  s e u l e  mesure a u t h e n t i q u e ,  e t  l a  s e u l e
so u rc e  de s i g n i f i c a t i o n  v a l a b l e :
En cecy  i l  ne s ' a g i t  pas s im plem ent  d * a s se m b le r  
p l u s i e u r s  a v e n tu r e s  d i v e r s e s  e t  g ra n d e s  en une s i  
p e t i t e  e tendue  de temps,  mais de f a i r e  e n t r e r  dans 
un meme e s p r i t  e n t r e  deux s o l e i l s ,  deux p en see s  s i  
opposees  l ' u n e  a  l ' a u t r e ,  comme s o n t  l a  p o u r s u i t t e  
de l a  mort d ' u n  Pere  e t  l e  co n sen tem en t  d ' e s p o u s e r  
son  m e u r t r i e r ,  l a  p re m ie re  d e s q u e l l e s  p a r  r a i s o n  
d e v o i t ^ d o n n e r  une e t e r n e l l e  e x c l u s i o n  de l a  d e r -  
n i e r e .
I I  semble que C h a p e la in  se  rende t r e s  b ie n  compte 
que m a lg re  1 ' i n v ra i s e m b la n c e  a p p a re n te  de l a  s i t u a t i o n  
c r e e e  e n t r e  Chimene e t  R o d r ig u e ,  i l  s e r a i t  p o s s i b l e  pou r  
Chimene de t r a n s c e n d e r  une s i t u a t i o n  p a r a d o x a l e ,  en s u -  
b l im a n t  l e  s e n t im e n t  de l ' a m o u r  p a t e m n e l  e t  de 1 ' amour 
p a s s i o n ,  dans  un amour de depassem ent  humain,  q u i  d e v i e n t  
a l o r s  l e  s e u l  sens  de s a  v i e .
C e t t e  s u b l i m a t i o n  peut  se  f a i r e  un iquement s i  C h i-
20
C. S e a r l e s ,  Les S e n t im e n ts  de l 'A c a d e m i e , p .  35*
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mene, l i b e r e e ,  assume l a  r e s p o n s a b i l i t e  de c e t t e  c o n t r a ­
d i c t i o n ,  e t  ce f a i s a n t ,  opere  un ch o ix  q u i  s e r a i t  1*a f ­
f i r m a t i o n  de l ' o u v e r t u r e  de s a  c o n s c ie n c e  a  de n o u v e l l e s  
p o s s i b i l i t e s  q u e l l e s  q u ' e l l e s  s o i e n t .  Ceci  d ' a i l l e u r s  f e -  
r a i t  e n t r e r  dans  l ' u n i v e r s  a t e m p o r e l ,  f i x e ,  r e g i  p a r  1*i n ­
s t a n t ,  de C o r n e i l l e ,  une d im ens ion  t e m p o r e l l e ,  p u isq u e  a  
une Chimene donnee s u c c e d e r a i t  une a u t r e  Chimene, p r o d u i t  
du Temps•
Le m e r i t e  de C h a p e la in  e s t  de n * a v o i r  pas a c c e p te  
l e  code de l a  m ora le  de son tem ps ,  comme s e u l  v a l a b l e ,  e t  
de ne pas  b la m e r  s a n s  d r o i t  d * ap p e l  l&xces de 1 ' amour de 
Chimene p o u r  R o d r ig u e ,  p a r  d e l a  son d e v o i r  e n v e rs  son p e r e .  
I I  e s t  p r e t  a  a c c e p t e r  l e  mouvement a u t h e n t i q u e  de l a  
c o n s c ie n c e  huraaine,  comme une c a t e g o r i e  de 1*e x i s t e n c e ,  
e t  a  n i e r  l a  m auvaise  f o i  e t  l e s  v a l e u r s  m ora les  de l a  so ­
c i e t e .  Le n o n - e t r e  s u r  l e  p l a n  s o c i a l  e t  h i s t o r i q u e ,  
assume p a r  une c o n s c i e n c e  p a s s io n n e e  e t  a u t h e n t i q u e ,  d e -  
v i e n t  l e  s e u l  e t r e  p o s s i b l e  dans une s i t u a t i o n  donnee:
S i  m a in te n a n t  on nous a l l e g u e  pour  s a  d e f f e n c e  
que c e t t e  p a s s i o n  de Chimene, que nous t ro u v o n s  mal 
c o n d u i t t e ,  a e s t e  l e  p r i n c i p a l  agremer.t  de l a  P i e c e ,  
e t  l a  chose  q u i  lu y  a e x i t e  l e  p l u s  d ' a p p l a u d i s s e -  
mens, nous r e s p o n d e r io n s  que ce n * e s t  pas q u ' e l l e  
s o i t  bonne c o n s i d e r e e  comme p a r t i e  i n t e g r a n t e  du 
s u j e t ,  e t  employe dans un Poeme d ram a t iq u e  mais 
s e u le m e n t  c o n s i d e r e e  une p a s s i o n  s e p a r e e  e t  in d e p e n -  
d a n t e  de t o u t e  a u t r e  c h o s e ,  e l l e  e s t  p l e i n e  de t e n -  
d r e s s e s  non a f f e c t e e s  e t  c a p a b le s  d 'e s m o u v o i r  p a r  l a  
b e a u t e  de son  e x p r e s s i o n . 22
22
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1 3 6
C h a p e la in  r e v i e n t  l a - d e s s u s ,  mais c e t t e  f o i s  1 ' i n ­
t e r r o g a t i o n  p o r t e  s u r  deux s i t u a t i o n s  " i n v r a i s e m b l a b l e s " , 
s e l o n  S cu d e ry .  V o i l a  l a  j u s t i f i c a t i o n  que C h a p e la in  o f f r e  
a  l a  p re m ie re :
La p rem ie re  Scene du t r o i s i e m e  A c te ,  d o i t  e t r e  
examinee avec p lu s  d ' a t t e n t i o n ,  comme c e l l e  q u i  e s t  
a t t a q u e e  avec l e  p lu s  d 'a p p a re r .c e  de j u s t i c e .  S t ,  
c e r t e s  i l  n ' e s t  pas peu e s t r a n g e  que Rodrigue a p r s  
a v o i r  t u e  l e  Conte v ie n n e  dans s a  maison de propos 
d e l i b e r e  pour v o i r  s a  F i l l e ;  ne pouvan t  d o u t e r  que 
d eso rm a is  Sa veue ne lu y  d e u s t  e s t r e  en ab o m in a t io n ,  
e t  que se p r e s e n t e r  v o l o n t a i r e m e n t  a  e l l e  en ce l i e u  
ne f u s t  comme t u e r  son Pere  une seconde f o i s .  Ce 
d e s s e i n  nean tm oins  n ' e s t  pa> ce que nous y t ro u v o n s  
de moins v ray se m 'o lab le . Car  un amant p eu t  e s t r e  a -  
g i t e  d 'u n e  p a s s i o n  s i  v i o l e n t e  q u ' e n c o r e  q u ' i l  a i t  
f o r t  o f f e n s e  s a  L a i t r e s s e ,  i l  ne p o u r r a  pas s 'e m -  
p e s c h e r  d ' a l l e r  de l a  v o i r ,  ne f u s t  ce que pou r  
e s s a y e r  de 1 '  a p p a i s e r . 2 3
La deuxieme s i t u a t i o n  e s t  p lu s  complexej e l l e  ne 
p eu t  e t r e  j u s t i f i e e  n i  s u r  l e  p la n  h i s t o r i q u e ,  n i  s u r  l e  
p l a n  p s y c h o lo g iq u e . E l l e  se  p l a c e  au n iv e a u  de l ' i n a u t h e n -  
t i c i t e  s t r u c t u r e l l e , n i  l e  c l a n ,  comme s ' e x p r im e  Serge
2l i
Doubrowsky, n i  l ' h o n n e u r  ne peuven t  l a  j u s t i f i e r .
C h e rch e r  l e  sen s  c ' e s t  m e t t r e  au j o u r  ce q u i  
r e s s e m b le .  C h e rc h e r  l a  l o i  des s i g n e s ,  c ' e s t  decou- 
v r i r  des choses  s e m b la b le s .  La grammaire des e t r e s ,  
c ' e s t  l e u r  e x e g o s e .  E t  l e  langage  q u ' i l s  p a r l e n t  
ne r a c o n t e  r i e n  d ' a u t r e  que l a  sy n ta x e  q u i  l e s  l i e .  5
23C. S e a r l e s ,  j-.es S e n t im e n ts  de 1 'A cadem ic . p .  6 l .
^ C o r n e i l l e  e t  I.-. D i a l e c t i o u e  du Heros ( P a r i s :  Gal-  
l i m a r d ,  1964 ) , p .'" o9 i f .
25
n i c h e l  F o u c a u l t ,  L e s  Mots e t  l e s  Choses ( P a r i s :  
G a l l im a rd ,  1966) ,  p .  4 4 .
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C *es t  exac tem en t  ce que C h a p e la in  ch e rch e  a  d e -  
c h i f f r e r  dans c e t t e  s c e n e ,  en  r e f u s a n t  l e  s e u l  se n s  pos­
s i b l e ,  l e  d e s e s p o i r  de R o d r ig u e ,  q u i  pour  un moment, touche  
a  l a  f o l i e .  V o i l a  l e  ra isonnernen t  de C h a p e la in :
Mais ce q u i  nous semble in e x c u s a b le  e s t  que 
Rodrigue v ien n e  ches s a  i . a i t r e s s e ,  non pour  l u y  d e -  
mander pardon de ce q u ' i l  a e s t e  c o n t r a i n t  de f a i r e  
pour  rae t t re  son honneur  a  c o u v e r t ;  mais pour  l u i  en 
deraander l a  p u n i t i o n  de s a  main. Car s ' i l  c r o y a i t  
l ' a v o i r  m e r i t e e ,  ex q u ' e n  e f f e c t  i l  fust venu en ce 
l i e u  a  d e s s e i n  de m o u r i r  pour luy  s a t i s f a i r e ,  i l  ne 
d e v o i t  p o i n t  s ' i m a g i n e r  s e r i e u s e n e n t  que Chimene 
v o u l u s t  p ren d re  c e t t e  vengence p a r  e l l e  mesme, ny 
l a  v o y an t  r e s o lu e  a  ne l e  t u e r  p o i n t ,  d i f f e r e r  a  se 
donner  luy  mesme l e  cpup q u ' e l l e  lu y  a u r o i t  s i  r a i -  
sonnablem ent  r e f u s e .
Dans l a  c o n c lu s io n  de son a n a l y s e ,  ce q u i  i n t e r e s s e  
l e  c r i t i q u e  n ' e s t  pas l a  s t r u c t u r e  d ram a tu rg ique  p r o p r e i e n t  
d i t e ,  mais l a  v i o l e n c e  f a i t e  a l a  n a t u r e  humaine p a r  l e  de­
nouement a r t i f i c i e l  de l a  p i e c e :
La f a u t e  du Poete  e s t  en ce q u i  pour  f a i r e  f i -  
n i r  c e t t e  P iec e  oar  une f i n  h e u re u s e ,  su y v a n t  l e s  
r e g i e s  de l a  T ra g ic o m e d ie , e t  f a i t  que Chimene v i o l e  
e t  f o u l e  aux p ie d s  c e l l e  que l a  Nature  a  e s t a b l i e  
en n o u s ,  e t  dont  l e  m epris  e t  l a  t r a n s g r e s s i o n  
donnen t  ega lem en t  de l ' h o r r e u r  aux ig n o ra n s  e t  aux 
h a b i l e s
Les o b j e c t i o n s  de C h a p e la in  marquent encore  une f o i s  
1 ' i n a u t h e n t i c i t e  du ch o ix  u l t i m e  du p o e t e ,  q u i  f a i t  v i o ­
l e n c e  a  l a  n a t u r e  de s e s  p e r so n n a g e s ;  i l  se  rend compte des
C. S e a r l e s ,  Les S e n t im e n ts  de l 'A c a d e m ie . p .  6 l .
27
I b i d .  p .  79.
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r e g i e s  du g e n r e ,  mais ce q u i  1*i n t e r e s s e  ce n ' e s t  pas 
seu lem en t  l a  b ie n s e a n c e  t r a d i t i o n n e l l e , mais l e  sen s  e x i s -  
t e n t i e l  meme. L 'o b e i s s a n c e  aux r e g i e s  ne j u s t i f i e  r i e n ;  
l a  s t r u c t u r e  d r a n a t u r g i q u e  d ' a p r e s  l u i  rem place  i c i  une 
s t r u c t u r e  q u i  a p p a r t i e n t  a l a  s e u l e  n a t u r e  humaine.
De c e t t e  a n a ly s e  r e s u l t e  une n o u v e l l e  a t t i t u d e  c r i ­
t i q u e ;  i l  ne s ' a g i t  p l u s  n i  de com parer  une oeuvre a  1 ' a u t r e ,  
n i  de f a i r e  une exegese  o b j e c t i v e  de 1 ' o e u v re ,  au moyen des  
p r i n c i p e s  e t  des  r e g i e s  c l a s s i a u e s .  La forme e t  l e s  s t r u c ­
t u r e s  d r a m a tu rg iq u e s  s o n t  p l a c e e s  p a r  C h a p e la in  s u r  un p la n  
s e c o n d a i r e j  l ' a r t  e t  l a  forme q u i  ne s i g n i f i e n t  p lu s  ce 
q u ' i l s  r e p r e s e n t e n t , ne s o n t  p lu s  pour  l u i  l a  mesure d 'u n e  
oeuvre  d r a m a t iq u e .
La t e r m i n o l o g i e  de C h a p e la in ,  " v r a i s e m b la n c e " , " b i e n ­
s e a n c e " ,  e t  " r e g i e s " ,  e s t  t o u j o u r s  t r a n s p a r e n t e ;  i l  f a i t  
u sage  du lan g ag e  que l ' a r t  p o e t iq u e  de l a  c r i t i q u e  t r a d i ­
t i o n n e l l e  m e t t a i t  a  s a  d i s p o s i t i o n .  I-Iais l a  pensee  n ' e s t  
pas p lu s  chez l u i ,  e v a l u a t i o n  o b j e c t i v e  p a r  l a  r a i s o n  des 
c o n s t r u c t i o n s  l o g i q u e s .  E l l e  d e v i e n t  une c o n s c ie n c e  q u i  
v e u t  a v o i r  p r i s e  s u r  une n a t u r e  humaine, p re s e n c e  a u th e n ­
t i q u e  dans une o eu v re ,  e t  t o u t  dans c e t t e  oeuvre d e v i e n t  
e lem en ts  de s t r u c t u r e .  L ' h i s t o i r e ,  l e  m ythe , l e  c o n t e x t e  
f ^ o d a l ,  p a r  exemple dans l e  C i d , ne s o n t  p lu s  des p a r t i e s  
q u i  p o s s e d e n t  l e u r  j u s t i f i c a t i o n  p a r  r a p p o r t  a l a  F a b l e ,  ou 
l ' h i s t o i r e ;  mais i l s  deviennej t  des s t r u c t u r e s ,  don t  l a  p ie c e
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nous f a i t  l a  d e s c r i p t i o n  sous forme d ^ a c t i o n ,  e t  q u i  r e -  
v e l e n t  un s e n s ,  q u i  commence e t  q u i  f i n i t  avec 1*o e u v re .
C h a p e la in  met 1*a c c e n t  s u r  1*a u t h e n t i c i t y  de l a  n a ­
t u r e  humaine,  mais i l  e s t  b i e n  c o n s c i e n t  que c e t t e  r e a l i -  
t e  n ' e s t  pas d i s s o c i a b l e  de c e l l e  du l a n g a g e ,  b i e n  q u * i l  
ne s ' a g i s s e  p a s ,  de l ' u n e  a  1*a u t r e ,  d ' u n  t r a n s f e r t d e  rae- 
th o d e .  Sa methode p o u r r a i t  se  r e c l a m e r  a u j o u r d ' h u i  du 
s t r u c t u r a l i s m e  p s y c h a n a l y t i q u e ; ce q u i  nous i n t e r e s s e  du 
p o i n t  de vue c r i t i q u e  c ' e s t  p lu s  ce q u ' i l  i g n o re  co n s -  
ciemment des r e g i e s ,  que ce q u ' i l  en r e t i e n t ,  b i e n  q u ' e n  
appa rence  l e s  r e g i e s  s o i e n t  l a  mesure ab s o lu e  s u r  l a q u e l l e  
i l  base  s e s  ju g e m en ts .
C h a p e la in  ne v e u t  pas s a v o i r  s i  l e  Cid t i e n t  du p o i n t  
de vue d r a m a tu rg i q u e ; l e  su c c e s  de l a  p i e c e  l e  l u i  a p ro u -  
ve  amplement.  Ce q u ' i l  v e u t  c ' e s t  s a i s i r  dans  un d ia lo g u e  
d 'u n e  c o n s c ie n c e  a  l ' a u t r e ,  de l a  c o n s c ie n c e  du c r i t i q u e  a  
l a  c o n s c ie n c e  humaine de R o d r ig u e ,  de Chimene, e t c . ,  un 
sen s  q u ' i l  p o u r r a i t  r e c o n n a i t r e  v a l a b l e  comme t e l .  L ' a u ­
t e u r ,  s u r t o u t  dans une p ie c e  de t h e a t r e  ne d o i t  jam ais  
S t r e  p r e s e n t .
La c l e f  de l a  v a l e u r  d 'u n e  c r e a t i o n  semble n ' e t r e  
pou r  C h a p e la in ,  n i  l ' a c c e p t i o n  g e n e r a l e ,  n i  l ' a g e n c e m e n t  
des  c o n s t r u c t i o n s  d r a m a t iq u e s ,  mais p l u t S t  ce q u i  e s t  de 
p lu s  p e r s o n n e l ,  e t  de p l u s  p a r t i c u l i e r  dans l e s  s t r u c t u r e s  
em ployees .  La f o n c t i o n  du langage  dans une oeuvre  n ' e s t
11*0
pas d ' 8 t r e  u n i v e r s e l l e ;  l e  lan g ag e  d o i t  8 t r e  co m p r is ;  i l  ne 
d o i t  pas  e t r e  opaque .  I I  d o i t  c o n t e n i r  l a  s t r u c t u r e ,  mais 
i l  ne d o i t  n i  l a  l i m i t e r ,  n l i  l a  d e t e r m i n e r ;  l e  langage  de­
v i e n t  s i g n i f i c a t i o n .
La r a i s o n  p o u r  l a q u e l l e  C h a p e la in  ne s * a p p l iq u e  pas 
4  une a n a ly s e  d r a n a t u r g i q u e  du C i d . e s t  d o u b le :  d ’une p a r t  
l ' a b b e  d ’Aubignac e s t  p lu s  homrae de t h e a t r e  que C h a p e la in ,  
e t  de 1 ' a u t r e ,  ce q u i  1*i n t e r e s s e  sans  q u ' i l  l ' a v o u e  e x p l i -  
c i t e m e n t ,  c ' e s t  l ' a u t h e n t i c i t e  des  s t r u c t u r e s  m e tap h y s iq u es ,  
q u i  donne un sen s  a  1*e x i s t e n c e  humaine s a i s i e  dans 1 - a c t i o n  
de l a  p i e c e .
Ce que M ichel F o u c a u l t  a f f i r m e  a  p ropos  de l a  p e r io d e  
c l a s s i q u e ,  nous serable e n t e r i n e r  ce que nous venons de mon- 
t r e r  c i - d e s s u s :
On c r o i t  a v o i r  a t t e i n t  1 ' e s sen c e  meme de l a  
l i t t e r a t u r e  en ne 1 ' i n t e r r o g e a n t  p lu s  au n iv e a u  de 
ce q u ' e l l e  d i t ,  mais dans s a  forme s i g n i f i a n t e :  ce 
f a i s a n t ,  on en r e s t e  au s t a t u t  c l a s s i q u e  du la n g a g e .  
A l '& g e  moderne, l a  l i t t e r a t u r e  c ' e s t  ce q u i  com- 
pense ( e t  non ce q u i  con f i r rae )  l e  fonc t io n n em en t  
s i g n i f i c a t i f  du l a n g a g e .  A t r a v e r s  e l l e  l ' e t r e  du 
lan g ag e  b r i l l e  a  nouveau aux l i m i t e s  de l a  c u l t u r e  
o c c i d e n t a l e  — en son co eu r  — c a r  i l  e s t ,  depu is  
l e  XVIe s i e c l e ,  ce q u i  l u i  e s t  l e  p lu s  e t r a n g e r ;  
mais d e p u i s  ce meme XVIe s i e c l e ,  i l  e s t  au c e n t r e  
de ce q u ' e l l e  a  r e c o u v e r t .  0
28Les Mots e t  l e s  C h o s e s , p .  59•
m
Une a u t r e  i l l u s t r a t i o n  de l a  pensee  c r i t i q u e  de 
C h a p e la in  se t ro u v e  dans s e s  L e t t r e s ; parmi s a  v a s t e  c o r -  
re spondance  on p o u r r a i t  se  l i m i t e r  aux S o i x a n t e - d i x - s e p t  
L e t t r e s  i n e d i t e s  a  N ic o la s  H e i n s i u s Ces L e t t r e s , a d r e s -  
s e e s  a  un s e u l  c o r r e s p o n d a n t » p o s s e d e n t  une c e r t a i n e  u n i t e  
s t r u c t u r a l e ,  du f a i t  que l a  p r e o c c u p a t i o n  p r i n c i p a l e  de 
C h a p e la in  a e t e  s t r i c t e m e n t  l i t t e r a i r e .  Dans c e s  L e t t r e s  
on t r o u v e  l e  pro j e t  d ’une c o n s c ie n c e  l i b e r e e  des  r e g i e s  q u i  
g o u v e rn e n t  o b l i g a t o i r e m e n t  t o u t  a u t r e  g e n r e .
I I  e s t  a. n o t e r  que C h a p e la in  r e f u s e  d ' e c r i r e  s a  c o r -  
respondance  en L a t i n .  L 'o e u v re  e p i s t o l a i r e  q u ’ i l  v a  c r e e r ,  
i l  l a  p ro te g e  des s a  p rem ie re  p a g e , ^  c o n t r e  l e s  i n t e r p r e ­
t a t i o n s  e r r o n e e s  e t  l e s  c o n f u s io n s  s i m p l i f i c a t r i c e s ; s e u l  
parmi l e s  gens de " s a  s o r t e " ,  i l  c h o i s i t  hau tem en t  l e  F ra n -  
q a i s  p o u r  e c r i r e  a  H e i n s i u s .  C h a p e la in  s ' a f f i r m e  sans  
dou te  nomme du monde e t  a r t i s t e ;  d ’ emblee i l  nomine l a  qua -  
l i t e  p r i m o r d i a l e  q u i  d e f i n i t  l i t t e r a i r e m e n t  l e  gen re  e p i s ­
t o l a i r e :  "Mais q u e l l e  appa rence  de b e g a y e r  d ev a n t  vous en
31un la n g ag e  q u i  ne m’ e s t  pas n a t u r e l . . . "
En l 6 ^ 9 ,  quand C h a p e la in  prend 1* i n i t i a t i v e  d ’ e c r i r e
^ E d i t e u r  B erna rd  Bray (La Haye: M ar t in u s  N i j h o f f ,
1966 ) .
30 L e t t r e s  a H e i n s i u s , p .  127.
^ I b i d .
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a  H e i n s i u s ,  l a  r e p u t a t i o n  de c e l u i - c i  dans l e  genre  e p i s -  
t o l a i r e  e s t  a c q u i s e ,  e t  ce jeune  homme ( i l  a v a i t  28 ans)  
p a s s e ,  de l ' a v i s  des  e x p e r t s  , pour  un e p i s t o l i e r  de v a -  
l e u r .  C h a p e la in  compte f a i r e  n a i t r e  peu a  peu ,  du d ia lo g u e  
q u * i l  entame avec c o n f i a n c e  e t  r e s o l u t i o n ,  une oeuvre  e p i s -  
t o l a i r e  de q u a l i t e .
Ges l e t t r e s  de C h a p e la in  o f f r e n t  p l u s i e u r s  a s p e c t s  
i n t e r e s s a n t s • E l i e s  o n t  une v a l e u r  h i s t o r i q u e  i n c o n t e s ­
t a b l e  e t  p r e s e n t e n t  ega lem en t  Routes l e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  
d*une oeuvre  l i t t e r a i r e ,  e t  m e r i t e n t  de ce p o i n t  de vue un 
examen a t t e n t i f .  E l i e s  s o n t  un melange o r i g i n a l  de t h e o -  
r i e  e t  de p r a t i q u e  de 1 ' a r t  e p i s t o l a i r e .
En se  r e f e r a n t  au s t y l e  s o ig n e  des  L e t t r e s  de Chape­
l a i n ,  Berna rd  Bray f a i t  r e n a r q u e r ;
T e l  e s t  l e  t r a v a i l  de C h a p e la in :  ra in u t ieu x ,  
p a t i e n t ,  e f f i c a c e ,  i n t e l l i g e n t .  Tel  e s t  1*image 
q u * i l  c o n v e n a i t  de p re n d re  de 1*e p i s t o l i e r  av a n t  
de l i r e  l e s  l e t t r e s . . .  Le s t y l e  en r e s t e  l o u r d  e t  
l e n t .  Ni l a  d i s t r i b u t i o n  des n a t i e r e s  t r a i t e e s ,  
n i  l a  l o n g u e u r  des  p h r a s e s ,  n i  meme l e u r  o r g a n i s a ­
t i o n  sym tax ique  ne s o n t  b o u lv e r s e e s ;  l e  v o c a b u l a i r e  
n ' e s t  pas  e n r i c h i ;  l a  p r o p o r t i o n  des ornements  n*a 
pas  v a r i e ;  l e  to n  e s t  l e  meme.. .  C ' e s t  done que 
po u r  C h a p e la in  l ' a r t  e p i s t o l a i r e ,  c e t  a r t  auque l  i l  
a p p l i q u e  avec c o n s c ie n c e  s a  f o r c e  c r e a t r i c e ,  e s t  
a f f a i r e  de c o n t r 8 l e  e t  non de l i b e r t e ,  de m in u t ie  
e t  non d ' a m p l e u r ,  de t e c h n iq u e  e t  non d ' i n s p i r a ­
t i o n .  32
^ " I n t r o d u c t i o n "  aux S o i x a n t e - d i x - s e p t  L e t t r e s  i n e -  
d i t e s  a  N ico la s  H e in s iu s  ( p a r  J .  C h a p e l a i n ) , p .  35»
S ' a g i t - i l  en f a i t  d*un ^enre  e p i s t o l a i r e  au temps de
C h a p e la in ?  Lorsqu ' i l  c o n s a c r a i t  de lo n g u e s  h e u r e s  a  l a  r e ­
d a c t i o n  de s e s  l e t t r e s ,  a v a i t - i l  l a  c o n s c ie n c e  de b a t i r
une oeuvre  l i t t e r a i r e  soumise a  un a r t  p r e c i s ?
I I  e s t  v r a i  qu*au XVII® s i e c l e  l e s  ouvrages  en p ro se  
ne s o n t  pas  admis p a r  l e c  t h e o r i c i e n s ,  a f i g u r e r  dans l a  
h i e r a r c h i e  des g e n re s  l i t t e r a i r e s .33 C h a p e la in  p o u r t a n t ,  
f a i t  a l l u s i o n  a  p l u s i e u r s  r e p r i s e s ,  de faqon e x p l i c i t e ,  a
3 I I
l ' e x i s t e n c e  d 'u n  s t y l e  e p i s t o l a i r e , ^  e t  u t i l i s e  ega lem ent
3*5l ' e x p r e s s i o n  "gen re  e p i s t o l a i r e " . -^
Pour  donner  p lu s  de p o i d s  aux e lo g e s  q u * i l  d e c e m e  
au s t y l e  e p i s t o l a i r e  de H e i n s i u s ,  C h a p e la in  l u i  r e p r e s e n t e  
" l ' e s t u d e  p a r t i c u l i e r e  f a i t e  dans ces  m a t i e r e s " , * ^  
g a r a n t i t  l a  s f l r e t e  de sa  d o c t r i n e .
I I  e s t  i n u t i l e  d * i n s i s t e r  s u r  l a  v a s t e  e t  p r e c i s e  
c o n n a is s a n c e  que C h a p e la in  p o s s e d a i t  dans ce g e n r e ,  de C i -  
c e ro n  a  Guez de B a lz a c ;  l e s  l e t t r e s  s o n t  pour  l u i  un moyen
p r i v i l e g i e ,  p a r f o i s  l e  s e u l  d o n t  i l  d i s p o s e ,  s o u v e n t  l e
p lu s  s i l r ,  pour  c o n n a i t r e  l ’ arae des hommes.
^ R e n e  Bray,  "Des g en re s  l i t t e r a i r e s ,  de l e u r  h i e ­
r a r c h i e  e t  du p r i n c i p e . . ,  dans :  R e c u e i l  de f r a v a u x  (Lau­
sanne :  Univ.  de Lausanne,  1 ^3 7 ) ,  p« 111.
3̂ * L e t t r e s  a He in s  i u s , p .  123, e t  p .  138.
35I  b i d , p .  211.
36ibid.
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La p rem ie re  forme s u r  l a q u e l l e  C h a p e la in  s " e t e n d  
e s t  l a  l e t t r e  f a m i l i e r e . don t  l e  p r i n c i p e  d o i t  e t r e  l a  r e ­
ch e rch e  du n a tu re l .3 7  Egalem en t ,  l e e  q u a l i t e s  m o ra le s  de 
1 ' a u t e u r  , c e l l e s  que r e v e l e  l a  c o n v e r s a t i o n ,  d o iv e n t  e -  
ga lem en t  se f a i r e  v o i r  dans l a  . l e t t r e ,  c a r  c e l l e - c i  r e l e v e  
d*une e s t h e t i q u e  de i a  t r a s p a r e n . c e : l a  " p u r e t e ,  l a  n a i v e t e ,  
l a  s i r a p l i c i t e " , en c o n s t i t u e n t  l a  q u a l i t e  p r i m o r d i a l e  
£ a  c a r r i e r e  e p i s t o l a i r e ,  e c r i t  C h a p e la in ,  " e s t  
f a i t e  p o u r  l a  c o u r s e  e t  non pour  l e  p e t i t  p a s " . ^ ^  L * a r t  
supreme r e s i d e  done dans une c e rx a in e  e l e g a n c e ,  f a i t e  de 
s i r a p l i c i t e  r a f f i n e e  e t  de r a p i d i t e ,  dans l * a i s a n c e  degagee 
des t o u r s ,  dans l e  mouvenent s o u v e r a i n  d 'u n e  pensse  v i v e ,  
q u i  s a i t  dominer  l e s  modes de sen  e x p r e s s i o n .
La t r a n s p a r e n c e  du s t y l e  e p i s t o l a i r e  en f a i t ,  s e l o n  
C h a p e la in ,  e s t  un i n s t ru m e n t  p r i v i l e g i e  de l a  c o n n a is s a n c e  
des  ames.  P e r  l a  s , e t a b l i + une c o n t i n u e l l e  c o r r e l a t i o n  
dans l e s  jugements  du s t y l e  e p i s c o l a i r e , e n t r e  l ' o r d r e  e s ­
t h e t i q u e  e t  l ' o r d r e  moral , ce d e r n i e r  j o u i s s a n t  d ' a i l l e u r s  
de l a  p r i o r i t e , ^ 0
I I  n * e s t  pas  p o s s i b l e ,  t h e o r iq u e m e n t , de f i x e r  avec
37 L e t t r e s  a H e in s iu s , p. <101.
3 8 I b i d .  p p .  278, e t  377 .
3 9 I b i d .  p .  202 .
4 o I b i d .  p .  201.
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e x a c t i t u d e  l a  p l a c e  q u i ,  a l ' e p o q u e  ou s ' e l a b o r e  l a  doc­
t r i n e  c l a s s i q u e ,  r e v i e n t  a l a  L e t t r e  dans l a  h i e r a r c h i e  
des  g e n r e s  l i t t e r a i r e s ;  s i  done,  s e l o n  p l u s i e u r s  o b s e rv a ­
t i o n s  de C h a p e la in ,  dans s e s  l e t t r e s  a H e i n s i u s ,  nous 
sommes s u r s  que 1*oeuvre  e p i s t o l a i r e ,  au c o n t r a i r e  de 
1*oeuvre  e r u d i t e  e t  c r i t i q u e ,  accede  a  l a  d i g n i t e  l i t t e ­
r a i r e ,  nous devons p o u r t a n t  nous r e n d r e  corapte q u ' e l l e  
n*occupe pas  un h a u t  rang  dans c e t t e  h i e r a r c h i e .
A c e t t e  e p o q u e - l a ,  en F ra n c e ,  e n t r e  l e  l i v r e  e t  l a  
l e t t r e ,  1*an t inon l ie  e s t  en p r i n c i p e  i r r e d u c t i b l e . L*oeuvre 
e p i s t o l a i r e  e s t  vouee a  l a  forme m a n u s c r i t e .  C h a p e la in ,  
H e i n s i u s ,  e t  comme eux l a  t r e s  grande m a j o r i t e  de l e u r s  
c o n f r e r e s  e r u d i t s ,  s a v e n t  q u ' i l  s ' a g i t  l a  d 'u n e  c o n d i t i o n  
im p e r a t i v e  du g e n r e ,  l i e e  a  s a  d e f i n i t i o n  meme, e t  q u i  ne 
p o r t e  n u l l e  a t t e i n t e  a  son e x i s t e n c e  l i t t e r a i r e .
I I  semble que C h a p e la in  v e u i l l e  donner  a l a  L e t t r e  
une v a l e u r  s y n t h e t i q u e ,  dans l a q u e l l e  l e  s o u c i  p roprem ent  
l i t t e r a i r e  s o u t i e n t  l ' a c u i t e  i n t e l l e c t u e l l e  e t  s ' a c c o r d e  
avec l e s  e x ig e n c e s  du c o e u r .  On d o i t  n o t e r  i c i  que c e t t e  
c o n c e p t i o n  r e l e v e  en f i n  de compte d 'u n e  e s t h e t i q u e  de 
ty p e  h u m a n i s t e .  La L e t t r e  d o i t  r e c r e e r  pour  un homme de­
t e r m i n e ,  d o n t  on ne perd  de vue l a  s p e c i f i c i t e  psycho-  
lo g iq u e  e t  m o ra le ,  l a  t o t a l i t e  des s i g n i f i c a t i o n s  de s a  
p e n s e e ;  i l  s ' a g i t  done d 'u n e  double  f o n c t i o n  s u b j e c t i v e  e t  
o b j e c t i v e ,  s t r i c t e m e n t  i n d i s s o c i a b l e . Chez Chapela in ,  e g a l e -
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ment,  l a  forme e p i s t o l a i r e  c o r r e s p o n d  a  une r e a l i t e  s t r u c -  
t u r a l e ;  e l l e  t r a d u i t  une e x p e r i e n c e  v i t a l e  peu a  peu amas- 
s £ e ;  l a  c r e a t i o n  l i t t e r a i r e  s* ap p u ie  non pas c e r t e s  s u r  
1*i m a g i n a t i o n  p o e t i q u e ,  non pas s e u le m e n t  s u r  1 ' o b s e rv a ­
t i o n  des  hommes e t  des f a i t s ,  mais s u r t o u t  s u r  une s t r u c ­
t u r e  q u i  mene a  l a  c o n n a i s s a n c e  du "m oi" .
Le m e r i t e  de C h a p e la in  e s t  de n * a v o i r  i m i t e  n i  l e s  a n -  
c i e n s ,  n i  l e s  c o n t e m p o r a in s ; l a  p re m ie re  l o i  du genre  co n -  
s i s t e  a  en  c h e r c h e r  une p r e te n d u e  n a i v e t e ,  q u i  d o i t  d o nner  
son  p o id s  e t  son  s e n s  v e r i t a b l e s  a une a t t i t u d e  q u i  e s t  
a u s s i  s i n c e r i t e ,  c a n d e u r ,  e t  a u t h e n t i c i t y  p h i l o s o p h i q u e •
C o n t r a i r e m e n t  a  ce q u i  se  p r o d u i t  d * o r d i n a i r e  pen­
d a n t  l a  p e r i o d e  c l a s s i q u e ,  1 ' e tude  du genre  nous r e n v o ie  a 
l ' e t u d e  de l 'homme, e t  p a r  l a  on comprend mieux l e  d e p a s -  
se^ient v e r s  un se n s  e x i s t e n t i e l ,  q u i  donne a  C h a p e la in  une 
p o s i t i o n  c r i t i q u e  p r i v i l e g i e e .  C ' e s t  pourquo i  l * a c t i v i t e  
e p i s t o l a i r e  ne forme pour  C h a p e la in ,  n i  une s i t u a t i o n  de 
f u i t e  p a r  r a p p o r t  a  l ’ e s p r i t  d ’ o rd re  e t  de sy s tem e ,  q u * i l  
p o s s e d a i t  mieux que n* im p o r te  l e q u e l  de s e s  c o n te m p o ra in s ,  
n i  un r e t o u r  s u r  s o i .  Sa p o s i t i o n  dans l ’ a r t  e p i s t o l a i r e  
im p l iq u e  une c o n s c ie n c e  en g a g ee ,  e t  en mime temps l i b e r e e .
Ce n ' e s t  pas p a r  h a s a r d  que l e s  L e t t r e s  c o n s t i t u e n t  p lu s  
du t r o i s  q u a r t s  de son o e u v re .
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CONCLUSION
L 'enserab le  des  prob lem es  examines dans c e t t e  e tu d e  
m o n tre ,  i l  nous semble c a t e g o r i q u e m e n t , que l a  c r i t i q u e ,  
a  cau se  de l a  p l u r a l i t e  des  methodes e t  des i d e o l o g i e s ,  
se  r e d u i t  t o u j o u r s  p r a t i q u e m e n t  a  un c e r t a i n  mode d * i n t e r ­
p r e t a t i o n  parmi d * a u t r e s .
S ' i l  y a t o u j o u r s  un e t r e . une u n i t e ,  une c o n s t a n t e  
de l a  c r i t i q u e ,  c e t t e  c o n s t a n t e  e s t  c o n s t i t u t e  p a r  l e  
f a i t  q u ’ une o e u v re ,  c o n s i d e r e e  dans s e s  s t r u c t u r e s ,  e s t  
t o u j o u r s  s a i s i e  a  t r a v e r s  une c o n s c ie n c e  q u i  i n t e r i o r i s e  
1 ' o e u v re ,  1*assume e t  l a  p r o j e t t e  de nouveau au monde 
corame une e x p r e s s i o n  de l ' e t r e  meme du c r i t i q u e .
C h a p e la in  s ’ e s t  t r o u v e  a  un c a r r e f o u r  im p o r t a n t  dans
l ' h i s t o i r e  de l a  pensee  c r i t i q u e .  L ' o r i g i n a l i t e  de s a
pensee  c o n s i s t e  dans l e  f a i t  q u * i l  e s t  a r r i v e  a  in c o rp o -
r e r  deux sys tem es  d * id e e s  e t  de methodes o p p o se s .  I I  a
u t i l i s e  l a  d o c t r i n e  p o e t iq u e  t r a d i t i o n n e l l e , t r a n s m is e  de
l ' a n t i q u i t e  p a r  d i v e r s  t h e o r i c i e n s ,  comme s t r u c t u r e  de base
de son  a c t i v i t e  c r i t i q u e ,  raais i l  l ' a  d e p a s s e e ,  en  y a j o u -
t a n t  une d im ens ion  e s s e n t i e l l e  q u i  a u r a  une i n f l u e n c e  pr o .  
fonde s u r  l e  c l a s s i c i s m e  f r a n q a i s .
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Le grand  a p p o r t  de C h a p e la in  c ' e s t  d ' a v o i r  s a i s i  que 
s i  l a  c r i t i q u e  v e u t  e t r e  c r e a t r i c e ,  e l l e  d o i t  r e f u s e r  t o u t  
sys teme en t a n t  que t e l  e t  r e s t v r  une c o n s c ie n c e  o u v e r t e ,  
q u i  p a r  un mouvement de sym path ie  d o i t  s ' i n t o g r e r  1*oeuvre  
pour  a b o u t i r  a  un sens  e x i s t e n t i e l  q u i  s e r a i t  l e  p r o d u i t  
d 'u n e  c o in c id e n c e  e n t r e  1*oeuvre  e t  l ' e s p r i t  du c r i t i q u e .
Corame nous avons e s s a y e  de l e  m o n t r e r  dans n o t r e  a -  
n a l y s e  de 1*oeuvre  de C h a p e la in ,  l e  c r i t i q u e  d e v i e n t  " s u -  
j e t "  a b s o lu  e t  se s u b s t i t u e  au " m o i - a u t e u r " . C ' e s t  P o u l e t  
q u i  p eu t  l e  mieux e x p r im e r  ce q u i  nous a semble s i  nouveau 
chez C h a p e la in :
C e t t e  oeuvre  e s t  done p r o v i s o i r e m e n t  en  moi 
l a  s u b s t a n c e  un ique  q u i  e m p l i t  ce moi,  e t  e l l e  e s t  
en p lu s  l e  m o i - lu i -m e n e , l e  m o i - s u j e t ,  l a  cons­
c i e n c e  c o n t in u e  de ce q u i  e s t ,  se n a n i f e s t a n t  a  
l ' i n t e r i e u r  de 1 ' o eu v re .  T e l l e  e s t  l a  s i t u a t i o n  
p a r t i c u l i e r e  de t o u t e  oeuvre  que je  f a i s  v i v r e  ou 
r e v i v r e ,  en m e t t a n t  a  sa  d i s p o s i t i o n  ma c o n s c i e n c e . ^
I I  e s t  c l a i r ,  comme nous 1*avons vu au s u j e t  de
1*Adone. que p o u r  C h a p e la in  l a  c o n s c ie n c e  du c r i t i q u e  se
s u b s t i t u e  a  l a  c o n s c ie n c e  de 1*a u t e u r .  I I  ne s ' a g i t  p lu s
de j u g e r  une oeuvre p a r  des canons  q u i  l u i  s e r a i e n t  e x t e -
r i e u r s ,  mais d ' e s s a y e r  de t r o u v e r  en e l l e  des  s t r u c t u r e s
q u i  l ' e x p l i q u e r a i e n t  dans sa  p r o p re  s p e c i f i c i t e .  L 'o e u v re
d e v i e n t  l e  p r o j e t  de l a  p ro p re  c o n s c ie n c e  de c r i t i q u e .
Nous avons vu que ,  h i s t o r i q u e m e n t , C h a p e la in  e t a i t
d 'u n e  epoque,  l e  b a ro q u e ,  c a r a c t e r i s e e  p a r  une a n g o i s s e
~*~La C onsc ience  C r i t i q u e . p .  285.
e x i s t e n t i e l l e  due au d e c a la g e  e n t r e  l ' e t r e  e t  l e  p a r a l t r e ,  
l e  temps phys ique  e t  l e  temps h u n a i n . ,  I I  nous semble 
que quand C h a p e la in  e s s a i e  de d e c o u v r i r  l ' u n i t e  e n t r e  l a  
forme e t  l e  fo n d ,  l e s  s t r u c t u r e s  e t  l e  s e n s ,  i l  e s s a i e  de 
su rm o n te r  c e t t e  a n g o i s s e .
Nous savons  a u j o u r d ' h u i  que ce d e s i r  de s y n t h e s e ,  
c e t t e  r e c h e rc h e  de 1*u n i t e ,  s e r a  l a  f o r c e  v i v a n t e  q u i  a n i -  
mera l e  mouvement c l a s s i q u e  f r a n q a i s .
D e c o u v r i r  l e  sens  p a r  l a  forme c * e s t  ce que M ichel  
F o u c a u l t  i d e n t i f i e  comme e t a n t  l* e s s e n c e  du XVIIe s i e c l e ;
On c r o i t  a v o i r  a t t e i n t  1*es se n c e  meme de l a  
l i t t e r a t u r e  en ne 1 ' i n t e r r o g e a n t  p lu s  au n iv e a u  de 
ce q u ' e l l e  d i t ,  mais dans s a  forme s i g n i f i a n t e :  ce 2 
f a i s a n t ,  on en  r e s t e  au s t a t u t  c l a s s i q u e  du l a n g a g e .
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Les Mots e t  l e s  C hoses , p .  59«
LES OEUVRES DE JEAN CHAPELAIN 
Les o eu v res  iraprimees
Le Gueux ou l a  Vie  de Guzman d * A l f a r a c h e , Image de l a  v i e  
hum alne , en  l a o u e l l e  t o u t e s  l e s  f o u rb e s  e t  mcscnan- 
c e t e z  q u i  s * u s e n t  dans l e  nonds s o n t  p l a i s e m e n t  e t  
u t i l e m e n t  d e s c o u v e r t e s . V e r s io n  n o u v e l l e  e t  f i d e l l e  
d '^ ispagno l  en F ra n q o i s  ( p a r  J e a n  C h a p e l a i n ) .  P re ­
m ie re  p a r t i e .  P a r i s :  P i e r r e  B i l l a i n e ,  1619.
Le v o l e u r  ou l a  v i e  de Guzman, p o u r t r a i c t  du temps e t  mi-  
r o i r  de l a  v i e  humaine: ou t o u t e s  l e s  fo u rb e s  e t  
m e sch an ce tez  q u i  se  “f o n t  dans l e  monde s o n t  u t i l e ­
ment e t  p l a i s e m e n t  d e s c o u v e r t e s . P ie c e  enco re  veue 
e t  rendue  f i d e l l e m e n t  de 1*o r i g i n a l  Espagnol  de son 
p r e m ie r  e t  v e r i t a b l e  a u t h e u r  h a th e o  Aleman. Seconde 
p a r t i e .  P a r i s :  T o u s s a i n t ,  du Bray .  1620.
. E d i t i o n  de Lyon.
Lyon: Simon R igaud ,  1630. 1 v o l .
. E d i t i o n  de P a r i s .
P a r i s :  Henry L e g r a s ,  1632. 3 l i v r e s .
. E d i t i o n  de P a r i s .
P a r i s :  N ic o l a s  G asse .  1632. 1 v o l .
. E d i t i o n  de Rouen.
Rouen: J e a n  de l a  Mare. 1633* 1 v o l .
. E d i t i o n  de P a r i s .
P a r i s :  D enis  H oussaye ,  1638 . 1 v o l .
. E d i t i o n  de Lyon.
Lyon: Simon R igaud ,  1639* T. I  e t  I I .
. E d i t i o n  de Rouen.
Rouen: David F e r r a n d ,  16^5• I  e t  I I .
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LA PREFACE DE L’ADONS
L e t t r e  ou D isc o u rs  de M. C h a p e la in  a  M. F a v e re a u ,  con-  
a e i l l e r  du Roy en s a  c o u r  des Aydes,  p o r t a n t  son  o -  
p i n i o n  s u r  l e  poeme d*Adonis du c h e v a l i e r  Marino, 
1623*" Dans: L*Adone Poema de C a v a l i e r  M arino . . .  
P a r i s :  O l i v i e r o  d i  Varano ,  lo23»
. E d i t i o n  i t a l i e n n e .
" D is c o rs o  i n  d e f e n s a  d e l l 'A d o n e , "  d an s :  Adone . . .  
M ilano ,  n .  e d . ,  1625•
. E d i t i o n  B ove t .
" L e t t r e  ou D is c o u rs  de M. C h a p e la in  a  M. F av e re a u ,  
p o r t a n t  son o p in io n  s u r  l e  Poeme d*Adonis du Cava­
l i e r  M arino ,"  dans :  Aus Rornanischen Sprachen  und 
L i t e r a t u r e n . F e s tg a b e  H e i n r i c h  w o r f .  P a r i s : n . e d . ' ly 0 5 .
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. P a r i s :  J .  Camusat,  1637*
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LES SENTIMENTS DE L'ACADEMIE SUR LE CID
Les sentiments de l*Academie Francaise sur le Cid. ed. et 
IntroductTon par Colbert Dearies. *<.inneapolis: U. 
of Minnesota Press, 1^16. The University of Minne- 
sota: Studies in Language and Literature.No.3. 1916.
Les sentiments de l*Academie franpoise sur la tragi-come- 
die du Cid. Paris: Jean Camusat, 1636.
______ • Paris: G. Quinet, 1678.
POEMES DIVERS
Paraphrase du cinquantiesme psaume Miserere. Paris J .  Ca­
musat , 1637.
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Ode p o u r  l a  n a i s s a n c e  de Mgr i e Comte de D u n o is . P a r i s :  La 
veuve de J e a n  Camusat e t  P i e r r e  ^ t i t r r s + 5 .
Ode p o u r  i-i^r l e  due d^Anguien .  P a r i s :  La veuve de J e a n  Ca­
musat e t  P i e r r e  P e t i t ,  1646.
Ode p o u r  M^r  l e  C a r d i n a l  M azar in .  P a r i s :  La veuve de J e a n  
Camusat e t  P i e r r e  P e t i t ,  1647,
IA PUCELLE OU LA FRANCE DSLIVREE
La P u c e l l e  ou l a  F rance  d e l i v r e e , poeme h e r o t q u e . E d i t i o n  
p r i n c e p s • P a r i s :  A u g u s t in  Couroe,  l o ^ o .  Les XII 
p r e m ie r s  c h a n t s ,  avec 12 g r a v u r e s  d 'Abraham B osse .
. Deuxieme e d i t i o n .  P a r i s :  A. Corbe ,  1656.
. T ro is iem e  e d i t i o n ,  revue  e t  r e t o u c h e s .  P a r i s :  A. 
Courbe,  1657*
_______ • Quatr ieme e d i t i o n .  P a r i s :  A. Courbe,  1657»
. E d i t i o n  des  E l z e v i e r ,  1656. D e m i e r e  e d i t i o n  s u i -  
v a n t  l a  c o p ie  imprimee a  P a r i s ,  1656 .
. C o n t re fa g o n  de Sambix.  Leyden: J e a n  Sambix, 165 6 .
. P a r i s :  P i e r r e  P e t i t ,  1664.
. C o l l e c t i o n  des epopees  n a t i o n a l e s . E d i t i o n  Mo- 
l e n e s .  P a r i s :  warpon e t  F lammarion,  1891.
Les douze d e m i e r s  c h a n t s  du poeme de l a  P u c e l l e . P u b l i c s  
p o u r  l a  p rem ie re  t 'o i s  s u r  l e s  m a n u s c r i t s  de l a  B i -  
l i o t h e q u e  N a t i o n a l e ,  p a r  H. H e r l u i s o n .  P re ce d e s  
d 'u n e  p r e f a c e  de 1 ' a u t e u r  e t  d 'u n e  e tude  s u r  l e  po­
eme de l a  P u c e l l e . p a r  Rene K e r v i l e r .  O r l e a n s :  H. 
H e r l u i s o n ,  e d i t e u r ,  1882.
OEUVRES EN PROSE POSTERIEURES A LA PUCELLE
Melanges de l i t t e r a t u r e  t i r e z  des l e t t r e s  m a n u s c r i t e s  de
M. C h a p e l a i n , p a r  F .  Denis  Camusat.  P a r i s :  B r i a s s o n  
e t  J . - F .  T a b e r i e ,  1726. P re ce d e s  d 'u n e  E p i t r e  l i m i -  
n a i r e  de Camusat a  M. Couvay, s e c r e t a i r e  du Roy,
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c h e v a l i e r  de l ' o r d r e  du C r i s t ;  c o n t i e n n e n t  l a  L i s t e  
des  gens de l e t t r e s  de 1662.
Melanges de l a  l i t t e r a t u r e . . .  E d i t i o n  i d e n t i q u e  k  l a  p r e -  
c e d e n t e ,  s a n s  l i e u  n i  d a t e .  L * a p p ro b a t io n  e s t  de 4 
mai 1726.
D ia logue  de l a  L e c tu r e  des  V ieux  Romans. P u b l i e  p o u r  l a  
p re m ie re  f o i s  avec des n o t e s  p a r  Alphonse F e i l l e t .  
P a r i s :  Aubry ,  1870.
L e t t r e s  de J e a n  C h a p e la in ,  de l ’Academie F r a n c o i s e . Ed.
FhTTipe fam iz ey  de L a r ro q u e .  P a r i s : Im pr im er ie  Ra­
t i o n a l e ,  1880 e t  1883. 2 v o l .  C o l l e c t i o n  de docu­
ments i n e d i t s  s u r  l ' h i s t o i r e  de F ra n c e ,  2e s e r i e .
T. I  e t  I I .
L e t t r e s  i n e d i t e s  de J e a n  ChaDela in  a  P. D. H ue t ,  1658-
(Supl"ement au r e c u e i l  C h a ^ e l a i n - f a m i z e y i . Pu- 
b l i e e s  d ' a p r e s  l e s  o r i g i n a u x  p a r  Leon-G. P e l l i s s i e r ,  
N o g e n t - le  R o t ro u .  P a r i s :  D aupe ley -G ouverneu r ,  189** • 
E x t r a i t  des  memoires de l a  S o c i e t e  de l * H i s t o i r e  de 
P a r i s  e t  de l * I l e  de  F r a n c e . T. XXXI, l o 9 4 .
J .  C h a p e la in  e t  l ’Academie F r a n q a i s e :  Commentaires s u r  l e s  
Remarques de V a u g e la s . Ed.  Jeanne  S t r e i c h e r .  P a r i s :  
s .  e d . ,  1936*
O puscu les  C r i t i q u e s . Avec une I n t r o d u c t i o n  de 1 ' E d i t e u r ,  
A l f r e d  C. H u n te r .  P a r i s :  E . D roz ,  1936.
S o i x a n t e - B i x - S e p t  L e t t r e s  I n e d i t e s  a  N ic o la s  H e i n s i u s .
6 5 8 )• P u b l i e e s  d ' a p r e ^  l e  m a n u s c r i t  de Leyde, 
avec  une I n t r o d u c t i o n  e t  N o te s ,  p a r  Bernard  Bray .
La Haye: M ar t in u s  N i j h o f f ,  1966 .
De l a  L e c tu r e  des  Vieux Romans. R e e d i t i o n  de l a  b rochu re  
p u b l i e e  p a r  Alphonse F e i l l e t  a  P a r i s ,  en 18?0 .  Ge­
n e v e :  E. Droz — S l a t k i n e  R e p r i n t s ,  1968.
OEUVRES DE CHAPELAIN PARUES DANS DES RECUEILS
"L'Ode au C a r d i n a l  de R i c h e l i e u , "  dans Le3 N o u v e l le s  Muses 
des  s i e u r s  Godeau, C h a p e l a i n . . .  e t  a u t r e s .  P a r i s : 
R o b e r t  B e r t a u l t ,  1633*
"Ode au C a r d i n a l  de R i c h e l i e u , "  dans Les S a c r i f i c e s  des
Muses au g rand  C a r d i n a l  de R i c h e l i e u . P a r i s :  S ebas ­
t i a n  Cram oisy ,  1035*
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"D efense  d 'u n e  dame accu see  de ne p o u v o i r  f a i r e  rondeaux"  
e t  "A. M. 14. L. D. m. R. a  son r e t o u r  de l a  Cam- 
p a g n e . "  Deux rondeaux  s i g n e s  C h a p e la in ,  danss  Re- 
c u e i l  de d i v e r s  Rondeaux. P a r i s :  A. Courbe ,  1639*
"A l a  p u i s s a n t e  p r i n c e s s e  E p i c a r i s ,  rey n e  des  E g y p t i e n s , "  
s o n n e t ,  e t  "Mme de L o n g u e v i l l e  s u r  l e s  s o n n e t s  de 
Jo b  e t  d 'U r a n i e , "  s o n n e t ;  " E p i ta p h e  du m arqu is  Mon- 
t a u z i e r  t u e  a  l a  r e p r i s e  des b a i n s  de B o rn io ,  en  
V a l e n t i n e , "  s o n n e t .  Tous l e s  t r o i s  d an s :  P o e s i e s  
c h o i s i e s  de M ess ie u rs  C o r n e i l l e , B e n s s e r a d e , Chape- 
l a i n  e t T . . d e  p l u s i e u r s  a u t e u r s . Seconde e d i t i o n  r e ­
v u e ,  c o r r i g ^ e  e t  augm entee .  P a r i s :  C h a r l e s  de S e r -
c y ,  1653*
P o e s i e s  c h o i s i e s  de M e s s i e r s . . .  q u a t r ie m e  p a r t i e .  P a r i s :  
C h a r l e s  de S e r c y ,  l o 5 d .
"A M. l e  m arqu is  de .<iontauzier s u r  son  m a r i a g e . "
. Cinquieme p a r t i e .  P a r i s :  C h a r l e s  de S e r c y ,  1660. 
"Lyrphee rey n e  d 'A rgene  a  l a  Cour d 'A r t h e b i c e . "
" R e c i t  de i . i ^ e P .  ( P a u l e t )  au B a l l e t  des  D ieux ,  r e -  
p r e s e n t a n t  l ' a s t r e  de Lyon."  ( s i g n e  i f lon tfu ron ) .
" S u r  l a  mort  de N ic o la s  Bourbon ,"  s o n n e t ,  dan s :  N i c o l a i
B o rb o n i i  i n  Academia P a r i s i e n s i  e l o q u e n t i a e  g rae c ae  
p r o f e s s o r i s  R e g i i  t u m u lu s . P a r i s :  Rob. B a ra ,  l o 4 9 .
" S u r  l a  mort  de M. de C u e b r i a n t "  e t  "Tombeau de M. du P u y ,"  
s o n n e t s ,  d an s :  Nouveau R e c u e i l  des p lu s  b e l l e s  poe­
s i e s  . c o n t e n a n t : l e  Triomohe d 1 Aininte . . .  P a r i s :  La 
veuve J e a n  Camusat — G. Loyson, 1634".
"Ode p o u r  l a  p a ix  e t  l e  mariage  du Roy," e t  "Ode a  M a z a r in , "  
d a n s :  E l o g i a  J u l i i  M aza r in i  C a r d i n a l i s . P a r i s :  An­
t o i n e  V i t r e ,  IO0 6 .
"Ode a  R i c h e l i e u , "  e t  "Une p ie c e  du r e c u e i l  S e r c y , "  dans :  
R e c u e i l  des  p o e s i e s  d i v e r s e s , d e d i e  a mgr l e  P r in c e  
de C o n ty , p a r  w. de l a  F o n t a i n e .  P a r i s :  P i e r r e  Pe­
t i t ,  lt>71.
"Ode a  R i c h e l i e u , "  d an s :  R e c u s i l  des p lu s  b e l l e s  p o e s i e s
d es  p o e t e s  f r a n c a i s . . .  P a r i s :  C l .  B a rb in ,  loyB. T . IV .
"D unquerque ,"  s o n n e t ,  dan s :  Recue i l  de v e r s  c h o i s i s , p r e ­
m ie re  e d i t i o n .  P a r i s :  Georges e t  Louise J o s s e ,  1693.  
C e r t a i n s  e x e m p la i r e s  p o r t e n t  R e c u e i l  de v e r s  c h o i s i s  
p a r  l e  P .  Bouhours . . .
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"Reponse de Mr Chapelain au discours prononce par Mr* Per- 
rault, le jour de sa reception," dans: Recueil des 
harangues prononcees par i.essieurs de l^Academie 
fran$oise... Paris: Jean-Baptiste Coignard, 1698.
* Dans l e  T. I e r  du meme ouvrage* P a r i s :  J e an -B ap -  
t i s t e  C o ig n a rd ,  1714.
•Memoire des  gens de l e t t r e s  v iv a n s  en 1662 ,"  T* I I ,  p r e ­
m ie re  p a r t i e ,  e t  "D ia logue  de l a  L e c tu re  des  Vieux 
Romans," T. V I ,  2e p a r t i e ,  d a n s :  Demolets :  C o n t in u -  
ation des Memo i r e s  de L i t t e r a t u r e  e t  d ^ i s t o i r e , 
I 726- I 73I .  P a r i s :  1726-1731* 11 v o l .
Clement, Pierre. L e t t r e s , I n s t r u c t i o n s  e t  Memoires de Col­
bert* T. V, c o n t i e n t  >U l e t t r e s  de C h a p e la in  a"~Col- 
bert* Paris: Imprimerie Rationale, ldod.
De Lens, L* Les C o r re sp o n d e n ts  de F r a n c o i s  B e r n i e r  pen­
d a n t  son voyage cans 1 * i r .d e . A ngers :  s~, e d • ,  lc72* 
E x t r a i t s  de i^ .n o i ro s  de l a  .Socie te  d * A g r i c u l t u r e , 
S c ie n c e s  e t  A r t s  d 1A n g e r s .
A m a u d .  "A ppend ice ."  a  Etu d e  s u r  1 1 abbe d*Aubjgnac e t  s u r  
l e s  t h e o r i e s  d r a m a t iq u e s  au XVlI^ ' s i e c l e * r a r i s :  P i ­
c a r d ,  s .  d .
336, " L e t t r e  s u r  l a  r e g i e  de 24- h e u r e s . "
3^7 .  "De l a  P o e s ie  r e p r e s e n t a t i v e . "
POESIES DE CHAPELAIN PARUES DANS DIVERS OUVRAGES
•La Couronne Imp6riale a la Princesse Julie," dans: Huet: 
Huetiana. Paris: s. ed. 1722.
•Bpitaphe de M. B r a n d in , "  dans  P e l l i s s o n  e t  d*01ivet. H i s -  
toire de l1Academie 1r a n o a i s e . P a r i s :  D i d i e r ,  1656.
Ed. L i v e t .  2 v o l .  Ct. I ,  p .  1 6 5 ) .
Fabre, l*Abbe. Les Ennemis de Ch a p e l a i n . P a r i s :  T h o r in ,
1888. C o n t i e n t  l e  so n n e t  "C on tre  D esp reau x ."
Lachfevre. B i b l i o g r a p h i e  des  r e c u e i l s  c o l l e c t i f s  de P o e s i e s . 
(1597-1700) .  P a r i s :  H. L e c l e r c ,  Iy01 - lg 0 5 »  4 v o l .  
Contient " l ' E p i t a p h e  de r«l. H a b e r t . "  T. II.
156
CHAPELAIN PAR SES CONTEMPORAINS
A m a u l d ,  lVAbbe. Memoires. C o l l e c t i o n  Michaud. T. XXXIII 
e t  XXJCIV.
B a lz a c ,  J .  L .  Guez d e .  L e t t r e s  f a m i l i e r e s  a  M. C h a p e l a i n .
. L e t t r e s  de f e u  M. B a lzac  a  M. C o n r a r t . Leyde: E l -  
z e v i e r ,  l o o ? .  ”
. L e t t r e s  a  C h a p e l a i n . p u b l i e e s  p a r  Tamizey de L a r -  
roque  dans  l e s  i.,elaru?es h i s t o r i q u e s . P a r i s :  Im p r i -  
m e r ie  N a t i o n a l e ,  1673.
. O euvres  c o m p l e t e s . P a r i s :  Thomas J o l l y ,  1665*
B u s s y - R a b u t i n .  L e t t r e s . P a r i s :  Lodovic L a la n n e ,  1857*6 v o l .
P i t c h i e r ,  E s p r i t .  Memoires dt.s g ran d s  ,iours d*Auvergne.
6d. cbe S a in t e - B e u v e . P a r i s :  H a c h e t t e ,  1G62.
H u e t ,  P .  D. Commentarius de re b u s  eum p e r t i n e n t i b u s . Am­
s t e r d a m :  du S a u z e t ,  1?18.
. H u e t i a n a . P a r i s :  du S a u z e t ,  1729*
La M e s n a r d i e r e .  D is c o u r s  p r e l i m i n a i r e  de s a  P o e t i q u e .
P a r i s :  s • ed .  1640.
M aro d le s ,  L*Abbe d e .  T r a i t e  du Poeme Epique pour  1*i n t e l ­
l i g e n c e  de 1*B a e i d e . P a r i s :  s .  e d . ,  l 6 o 2 .
.  Denombrement des  A u te u r s ,  a  l a  s u i t e  des Memoires. 
Amsterdam: E l z e v i e r ,  1755* T7 I I I .
P a t in .G u y .  L e t t r e s . e d i t i o n  B a i l l i e r e .  P a r i s :  R e v e i l l e ,  
1846 .  3 v o l .
R e tz  ( C a r d i n a l  d e ) .  Memoires,  e d i t i o n  F e i l l e t .  P a r i s :  
H a c h e t t e ,  1882. 14 .  v o l .
T a l lem en t  d«es Reaux. H i s t o r i e t t e s . P a r i s :  T echner ,  1853- 
I 8 6 0 .  9 v o l .
V a u g e la s ,  C laude  Favre  d e .  Remarques  s u r  l a  langue f r a n -  
c a i s e . e d .  C hassang .  V e r s a i l l e s : "  C e r f e t  i i l s , ~186u.
2 v o l .
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MONOGRAPHIES -  CHAPELAIN
A s c o l i ,  G eo rges .  La c r i t i q u e  l i t t e r a i r e  au XVIIe s i e c l e . 
P a r i s :  C e n tre  de Docum enta t ion  U n i w e r s i t a i r e , 1957•
B o r g e r h o f f ,  E l b e r t ,  B. 0 .  The Freedom o f  F rench  C l a s s i ­
c i s m . P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  Univ.  P r e s s ,  1950.
B o u rg o in ,  A u g u s te .  Les m a l t r e s  de l a  c r i t i q u e  au XVIIe 
s i f e c l e . P a r i s :  G a r n i e r ,  l o 8 9 .
Brun ,  P .  Revue d * H i s t o i r e  L i t t e r a i r e . o c t . - d e c .  1902. 
p p .  6 0 6 -6 3 2 .
B r u n e t i e r e ,  F e r d in a n d .  Manuel de l * H i s t o i r e  de l a  L i t t e -  
r a t u r e  f r a n c a i s e . P a r i s :  D e la g ra v e ,  I 098 . 3 v o l .
D uchesne ,  J u l i e n .  Les Poemes Ep iques  F r a n c a i s  au XVIIe 
S i e c l e . P a r i s :  s .  e d . ,  l o ? 0 .
F a b r e ,  l 'A b b e .  Les ennemis de C h a p e la in . P a r i s : T h o r i n , l b 8 8 .
.  Lexique de l a  lan g u e  de C h a p e la in . P a r i s : T h o r i n ,
1889.
. C h a p e la in  e t  nos deux Academ ies . P a r i s : P e r r i n , 1890.
G a u t i e r ,  T h e o p h i l e .  Les G r o t e s q u e s , n o u v e l l e  e d i t i o n .  Pa­
r i s :  C h a r p e n t i e r ,  18&2.
G u iz o t ,  F r a n c o i s .  C o r n e i l l e  e t  son tem p s . P a r i s :  P e r ­
r i n ,  1889 .
G o u je t .  B i b l i o t h e q u e  f r a n c a i s e . P a r i s :  s .  ed .  1701-1726 .
18 v o l .  T. XVII,  p p .  351-391 .
Granges de S u r g e r e s .  "Les t r a d u c t i o n s  f r a n g a i s e  de Guzman 
d ’A l f a r a c h e ,"  d a n s :  B u l l e t i n  de B i b l i o p h i l e . 1885.
H e r r i o t ,  E douard .  P r e c i s  de l * H i s t o i r e  des  L e t t r e s  F ra n -  
o a i s e s . P a r i s :  C o m e l y ,  s .  d .
H o e f e r .  N ouvel le  B io g ra p h ie  G e n e r a l e . P a r i s :  D id o t ,  1862- 
1870” 46 v o l .  T. IX, l ' a r t i c l e  " C h a p e la in " .
J a l .  D i c t i o n n a i r e  c r i t i q u e  de B io g ra p h ie  e t  d * H i s t o i r e .  
P a r lsT T Io n T ™  l B o f i / ---------------- ------------------------------------
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H unter*  A l f r e d  C. Lexique de l a  langue  de C h a p e l a in . 
Geneve: £• Droz, l o 6 7 .
K e r v i l e r ,  Rene. " J e a n  C h a p e la in " ,  d an s :  La B re tagne  a  
l ’Academie f r a n c a i s e  au XVIIe s i e c l e . P a r i s :  s .  ed .  
W 9 ,  pp .  73 -280 .
. "Etude s u r  l a  P u c e l l e " ,  d an s :  Les XII d e m i e r s  
c h a n t s  de l a  P u c e l l e , e d i t i o n  H e r l u i s o n .  O r le a n s :  
H e r l u i s o n ,  ld t fe .
Lanson ,  G us tave .  " C h a p e la in " ,  l ’ a r t i c l e  de La Grande En­
c y c l o p e d i c . 1905. T. XLVI.
M a h re n h o l tz .  J e a n  C h a p e la in  d e r  D i c h t e r  Jeanne  d*A rc*s . 
L e i p z i g :  s .  ed .  1690*
Michaud, J o s e p h - F r a n g o i s .  B io g ra p h ie  U n i v e r s e l l e . 2* ed .  
P a r i s :  D e s p la c e s ,  1854. <+5 v o l .  f .  V I I ,  1*a r t i c l e  
" C h a p e l a in " ,  p a r  Auger.
Mtlhlan, A l o i s .  J e a n  C h a p e l a i n . S ine  b io g r a p h i s c h e  S t d i e .  
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VITA
George P re d a  was b o rn  i n  Romania on F e b ru a ry  10 ,  1917* 
He com pleted  b o th  th e  e l e m e n ta ry  and se co n d a ry  e d u c a t i o n  i n  
h i s  home town P l o i e s t i ,  and o b ta in e d  h i s  B a c h e lo r  deg ree  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  B u c h a re s t  i n  19^+1 • In  19^5 he m a r r ie d  Ma­
r i a  C o r in a  Io n e sc u  a l s o  o f  Romania; th e y  have a son  M ichae l  
A le x a n d e r ,  a g r a d u a te  s t u d e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma.
I n  th e  U n i ted  S t a t e s  s i n c e  195^» George P reda  a t t e n d e d  
Wayne S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  D e t r o i t ,  M ich igan ,  o b t a i n i n g  h i s  
M. A. i n  1965* He t a u g h t  as  p a r t  t im e f a c u l t y  f o r  2 y e a r s  
a t  t h e  G ra t  Lakes C o l leg e  i n  D e t r o i t ,  and f o r  ^ y e a r s  a t  the  
Wayne S t a t e  U n i v e r s i t y .  S in ce  J u l y  19o7 he i s  a f u l  t im e f a ­
c u l t y  a t  E a s t  Texas S t a t e  U n i v e r s i t y ,  i n  Commerce, T exas .  He 
i s  on a Leave o f  absence f o r  one y e a r  t o  com plete  h i s  Docto­
r a l  work a t  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  b e in g  s c h e d u le d  f o r  
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